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Abstract: The present research aims to identify the needs of families of persons with disabilities, explore the reality of
Saudi universities’ practice of their social responsibility to meet those needs, identify the relevant obstacles and present a
proposal to activate the practice of Saudi universities of this responsibility. To achieve the research objectives, the author
adopted the descriptive analytical approach. A questionnaire (prepared by the author) was adopted to collect the data. It
was applied to a sample of (53) unemployed mothers of female students with (physical, visual and hearing disability), who
are enrolled in the Deanship of Student Affairs (Section of Female Students) and (47) mothers serving at King Abdulaziz
University and raising children with mental, visual and hearing disability, autism and learning disabilities. The results
showed that the need for financial support to pay for treatment expenses and educational programs of the children with
disabilities was ranked the highest, while the need for further information on how to deal with children with disabilities
was ranked the lowest. Moreover, there was a decline in the universities' role in this aspect and that the reality of practice
was moderate. Furthermore, the research identified the major obstacles to the Saudi universities' practice of their social
responsibility to meet those needs. The research recommended the necessity of exchanging experience and practical
experiences among universities and identifying strengths and weaknesses to apply the best methods in the areas of social
responsibility to meet the needs of families of persons with disabilities.
Keywords: Social responsibility, Saudi universities, Needs, Disability, Families of persons with disabilities.
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ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻟﯿﻨﺎ ﺑﻦ ﺻﺪﯾﻖ
أﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ:
ھﺪف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ،ورﺻـﺪ واﻗـﻊ ﻣﻤﺎرﺳـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿـﺔ ﺗﻠـﻚ
اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺑﺮز ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؛ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ؛ وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ،وﺗﻤﺜﻠﺖ أدوات اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ – ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  -ﻟﺠﻤﻊ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﮭﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮظﻔﺎت ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ذوات اﻹﻋﺎﻗﺔ) :ﺣﺮﻛﻲ ،ﺑﺼـﺮي ،ﺳـﻤﻌﻲ( واﻟﻤﺴـﺠﻼت ﺑﻌﻤـﺎدة ﺷـﺆون اﻟﻄـﻼب ﻗﺴـﻢ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وﻋﺪدھﻦ ) (53أًﻣﺎ ،و) (47ﻣﻮظﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﯾـﺰ ﻷﻣﮭـﺎت أطﻔـﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ) :اﻟﺬھﻨﯿـﺔ ،واﻟﺒﺼـﺮﯾﺔ ،واﻟﺴـﻤﻌﯿﺔ ،واﻟﻤﺼـﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣـﺪ،
وﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ( وﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ :أن )اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ﻟﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻼج واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻷﺑﻨـﺎء ﻣـﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ( ﺣﻈﯿـﺖ
ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻠﺒﯿﺘﮭﺎ؛ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن أﻗﻞ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ھﻲ) :اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل طﺮق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ( .ﻛﻤﺎ
ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ وأن واﻗﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺟﺎء ﻣﺘﻮﺳ ً
ﻄﺎ.ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ أﺑﺮز اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﺤـﻮل دون ﻣﻤﺎرﺳـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ :ﺿﺮورة ﺗﺒـﺎدل اﻟﺨﺒـﺮة واﻟﺘﺠـﺎرب اﻟﻌﻤﻠﯿـﺔ ﻓﯿﻤـﺎ ﺑـﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت،
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ ﺟﺪوى ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  -اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  -اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت – اﻹﻋﺎﻗﺔ  -أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﯾﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﯿﺮ اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،وﯾﻌﺪ اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻻھﺘﻤـﺎم ﺑﺎﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ وأﺳـﺮھﻢ
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺂزره ،ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﺣﻀﺎرة اﻷﻣﻢ ،وﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺒﺪأ إﻧﺴـﺎﻧﻲ وﺣﻀـﺎري ﻧﺒﯿـﻞ ﯾﺆﻛـﺪ ﻋﻠـﻰ أھﻤﯿـﺔ ﺣﻘـﻮق ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ
وأﺳﺮھﻢ ،ﻓﺎﻷﺳﺮة ﻟﮭﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻌﻜﺴـﮭﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ؛
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﻮاﺟﺐ رﻋﺎﯾﺔ وﺗﺮﺑﯿﺔ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ
وﻟﻘﺪ ظﮭﺮت ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة اﺗﺠﺎھﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺮة اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮫ ھﺬه اﻷﺳﺮ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻧﻔﺴﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ،ﻓﻮﺟـﻮد ﻣﻌـﺎق ﻓـﻲ
اﻷﺳﺮة ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة وﯾﻀﻌﮭﻢ أﻣﺎم ﻣﻮاﻗﻒ ﺻﻌﺒﺔ وﯾﺤﺪث ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻓﺮادھـﺎ )ﺧﻮﻟـﮫ ،(2009 ،وھـﺬا ﻣـﺎ أﺷـﺎر إﻟﯿـﮫ )ﺟﻤـﺎل،
 (2008ﺣﯿﺚ أوﺿﺢ أﻧﮫ إذا ﻛﺎﻧﺖ رﻋﺎﯾﺔ اﻻﺑﻦ اﻟﻌﺎدي ﺻﻌﺒﺔ ،ﻓﮭﻲ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﺸﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺑﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻨﻄﻮي رﻋﺎﯾﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺗﺤﺪﯾﺎت وﺻﻌﻮﺑﺎت ﻷﺳﺮﺗﮫ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺸﻜﻼت وﺗﺘﺼﺪى ﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻮﺟﻮد ﻣﻌﺎق ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻧﻔﺴﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻷﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺷﺎر )طﻠﻌﺖ (2015 ،أﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ اﺷﺘﺪت درﺟﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ ،زادت اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﺪى اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وھﺬا ﻣﺎ أﻛـﺪه ﺑﯿـﻮري
وﺳﺮﯾﻔﺎﺳﺘﺎﻓﺎ) (Puri&Srivastava,2017ﻣﻦ أن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﺷﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻻ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠـﯿﮭﻢ ﻓﺤﺴـﺐ ﺑـﻞ ﯾـﻨﻌﻜﺲ ﺳـﻠﺒًﺎ أﯾﻀًـﺎ
ﻋﻠﻰ أوﻟﯿﺎء أﻣﻮرھﻢ وأﺳﺮھﻢ وﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ.
ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻛﺜﯿًﺮا ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﮫ أﺳﺮ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧـﺐ اﻟﺤﯿـﺎة اﻷﺳـﺮﯾﺔ وﯾﺮﻧـﺮ وآﺧـﺮون )  ،(Werner et al.,2009وﻗـﺪ
ارﺗﺒﻄﺖ ھﺬه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻀﻐﻂ واﻹﺟﮭﺎد وأﻋﺮاض اﻻﻛﺘﺌﺎب واﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت رﻓﺎة اﻷﺳـﺮة ﺑﯿﻜـﺮ وآﺧـﺮون ) ،(Baker et al.,2003ﻛﻤـﺎ أن
أﺳ ـﺮ ذوي اﻹﻋﺎﻗ ـﺔ ﺗﻌ ـﺎﻧﻲ ﻣ ـﻦ ﺟ ـﻮدة ﺣﯿ ـﺎة أﺳ ـﺮﯾﺔ أﻗ ـﻞ ﻣﻘﺎرﻧ ـﺔ ﺑﺄﺳ ـﺮ اﻟﻌ ـﺎدﯾﯿﻦ )ﻣ ـﺎرﯾﻨﻲ وآﺧ ـﺮون Marini et al,2011؛ زوﻧ ـﺎ وﺳ ـﯿﻠﻎ وﺳ ـﻮﻣﺮز وﺗﺮﻧﺒ ـﻞ
; Zuna,Selig,Summers& Turnbull,2009زوﻧﺎ وﺗﺮﻧﺒﻞ وﺳﻮﻣﺮز Zuna,Turnbull&Summers,2009؛ ﯾﺤﯿﻰ(2009 ،
واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﻔﺮد ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﯿﺲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ،ﺑﻞ إﻧﮭﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻌﺪى ذاﺗﮫ إﻟﻰ ذوات اﻵﺧﺮﯾﻦ ووظﺎﺋﻔﮭﻢ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة،
ﻓﺂﺛﺎرھﺎ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎق ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﻸﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻮﺟﻮد طﻔﻞ ذو إﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة وﯾﻀﻌﮭﻢ أﻣﺎم ﺗﺤﺪﯾﺎت ﺻـﻌﺒﺔ ،ﻗـﺪ ﺗـﺆدي
إﻟﻰ ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﯾﺔ ،ﻓﺎﻹﻋﺎﻗﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻐﯿﺮات ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺮى ﺣﯿﺎﺗﮭﻤﺎ وﺗﺤﺪث ردود ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻗـﺪ ﺗﻜـﻮن ﺷـﺪﯾﺪة وذﻟـﻚ ﻷن ﻗﺼـﻮر ﻗـﺪرة
اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رﻋﺎﯾﺘﮫ ،ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻔﺮﺿﮫ وﺟﻮد ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ أﻋﺒـﺎء وﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺎت
ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة ﻛﻠﮭﺎ.
وﻧﻈًﺮا ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن ﻷﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﯿﺘﮭﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺪ أﻣًﺮا ﻣﮭًﻤﺎ ﻻﺑﺪّ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـﻚ اﻟﺤﺎﺟـﺎت ،وذﻟـﻚ ﺑﺴـﺒﺐ
طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﺠﺎح ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺮ وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣـﻮر وﻣـﺪى ﻣﺸـﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﯿﮭـﺎ )ﻣﺤﻤـﺪ ووﻓـﺎء وﻓﯿﺼـﻞ،
 .(2018وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ )ﺣﺴﻦ و اﻟﺴﯿﺪ :(2011 ،اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل ،واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺒﺐ إﻋﺎﻗﺔ اﻻﺑﻦ ،واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ ﻋـﻼج ﻟـﮫ،
واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ،واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺣﯿﺎة أﺳﺮﯾﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ،واﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻺﻋﺪاد ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﮫ .ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻹﺧﻮة ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻷﺳـﻮﯾﺎء ﻓـﻲ
اﻷﺳﺮة ،واﻟﺘﻲ ﻣﻨﮭﺎ :اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ،اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﺑﮭﻢ ،واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟـﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ اﻟﻤﺸـﺎﻋﺮ اﻟﺴـﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻷخ أو اﻷﺧـﺖ اﻟﻤﻌـﻮق ﻛﻤﺸـﺎﻋﺮ اﻟـﺒﻐﺾ
اﻟﻼﺷﻌﻮرﯾﺔ واﻟﺨﺠﻞ واﻟﺤﺮج.
وھﺬا ﻣﺎ أﻛﺪت ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺜﻞ دراﺳﺔ )ﺳﯿﺪ (2020 ،واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘـﻲ ﯾﻌـﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭـﺎ
آﺑﺎء وأﻣﮭﺎت ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺘﻮﺣﺪﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ ،ﻛﻤـﺎ ﺑﯿﻨـﺖ دراﺳـﺔ ﻣﺎﻛـﺎي ) (McKay,2007أن اﻹرﺷـﺎد اﻟﻨﻔﺴـﻲ واﻟﺴـﻠﻮﻛﻲ
وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ھﻲ أھﻢ ھﺬه اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ،ﯾﻠﯿﮭﺎ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ ،وأﺧﯿًﺮا اﻹرﺷـﺎد اﻷﻛـﺎدﯾﻤﻲ واﻟﺨﻄـﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾـﺔ اﻟﻔﺮدﯾـﺔ،
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ودراﺳﺔ )ذھﺐ (2006 ،اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷطﻔﺎل اﻟﺘﻮﺣﺪﯾﯿﻦ وھﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ،ﺗﻠﯿﮭـﺎ اﻟﻤﺎدﯾـﺔ ﺛـﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ وأﺧﯿـًﺮا اﻻﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿـﺔ،
ودراﺳﺔ )ﺳﮭﺎ(2006 ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﺎﻗﺔ ارﺗﺒﺎطﯿﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣـﻦ اﻟﺤﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻔـﻞ ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ﻋﻘﻠﯿًـﺎ واﻻﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﯿـﺔ
ودرﺟﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻷﺳﺮي ،ووﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎطﯿﺔ ﺳـﺎﻟﺒﺔ ﺑـﯿﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت اﻟﻤﺎدﯾـﺔ واﻟﺨـﺪﻣﺎت ودرﺟـﺔ اﻟﺘﻮاﻓـﻖ اﻷﺳـﺮي ،ﻛﻤـﺎ وﺟـﺪت ﻋﻼﻗـﺔ ﺳـﺎﻟﺒﺔ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﺴـﺘﻮى
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
وﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ أﺳﺮة اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﮭﺎ وﺟﻮد اﺑﻦ ذوى إﻋﺎﻗﺔ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺪﻋﻢ
واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ وﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﺑﺼﻮرة إﯾﺠﺎﺑﯿـﺔ واﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻤـﺎ ﯾﻘﺪﻣـﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻋﺒـﺮ ﻣﺆﺳﺴـﺎﺗﮫ ﻣـﻦ
ﺧﺪﻣﺎت )وﺟﺪي ،(2008 ،وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻷﺳﺮة ﻣﺼﺪًرا ﻟﻤﺎ ﯾﻌﺎﻧﯿﮫ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ،وھﺬا ﻣﺎ أﺷـﺎرت إﻟﯿـﮫ دراﺳـﺔ اﻟﺪرﯾﺴـﻲ )(Aldersey, 2012
واﻟﺘﻲ أظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﺿﺮورة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﺮي ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻣﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار ﻓـﻲ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻟﻔﮭـﻢ اﻟﺘﺠـﺎرب
اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﮭﺎ طﻔﻞ ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻟﺪﻋﻤﮭﺎ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ ،وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻟﻢ ﯾﻌـﺪ ﻗﺎﺻـًﺮا ﻋﻠـﻰ
ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ داﺧﻞ أﺳﻮار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺑﻞ ﺗﻌﺪى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒـﺮاﻣﺞ
واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )ﺻﻼح و أﺣﻤﺪ .(2010 ،وﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أن ﺗﻀـﻊ اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﻓـﻲ ﺻـﻠﺐ اﺳـﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮭﺎ أﺳـﻮة ﺑﻜﺎﻓـﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺧﺮى
وﺗﻌﺮف اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺘﺰام إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻹﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺰز رﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﻨﻈﻤـﺔ وﻣﺼـﺎﻟﺤﮭﻤﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪ ﺳـﻮاء
داﻓﺖ ) (Daft, 2008وﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﻘـﺪم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ واﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ إﯾﺠـﺎد ﺣﻠـﻮل ﻟﻠﻤﺸـﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿـﺔ
)ﻋﻤﺮ ،(2012 ،وھﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﺗﮫ دراﺳﺔ ﺑﻠﻨﺠﺒﻮﻧﺠﺒﺎن وﺗﯿﺎﻧﺠﺴـﻮﻧﺠﯿﻨﺮن وﺳـﺒﯿﯿﺲ ) (Plungpongpan,Tiangsoongnern & Speece, 2016ﻣـﻦ أن ﻣﺠـﺎﻻت
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺪ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
وﻓﻲ إطﺎر إﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺸﺮ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺼﺎﻏﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ دوﻟﯿًﺎ
واﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ )ھﺎﻧﻲ  ،(٢٠٠٩ ،ﻧﺠﺪ أن ظﺮوف اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻧﻄﺎق ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴـﺎن اﻟﺘـﻲ
ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺸﺮ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ دراﺳﺔ واﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭـﻢ .وﻣـﻦ ھﻨـﺎ ﺗـﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ أن ﻧﺠـﺎح اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﮭـﺔ ﻣﺸـﻜﻠﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ
وأﺳﺮھﻢ وإدﻣﺎﺟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ دور ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪورھﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺤﻮ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ وﺗﻄـﻮﯾﺮ ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﺨـﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺘﻌﻠـﯿﻤﮭﻢ
وﺗﺪرﯾﺒﮭﻢ وﺗﺄھﯿﻠﮭﻢ وﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ وﻣﻦ ﺛﻢ ،إدﻣﺎﺟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻﺗﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ وﻏﯿﺮھـﺎ ،ﻟﺘﻤﻜـﯿﻦ وﺗـﻮطﯿﻦ ھـﺬه اﻟﻔﺌـﺔ
وأﺳﺮھﻢ وإﺷﺮاﻛﮭﻢ ﺑﺼﻮرة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﻧﻈًﺮا ﻷھﻤﯿﺔ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺘﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت وﻣﻨﮭﺎ دراﺳﺔ ﻛـﻞ ﻣﻦ)اﺣﻤـﺪ (2020 ،واﻟﺘـﻲ ﺗﻮﺻـﻠﺖ إﻟـﻰ وﺟـﻮد
ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠـﻒ أﺑﻌـﺎد اﻟﻤﻘﯿـﺎس ﻣـﻦ ﺣﯿـﺚ ﺧـﺪﻣﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ ﻟﮭـﻢ ﻓـﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺣﺪاﺗﮭﺎ ،وأوﺻﺖ ﺑﻀﺮورة ﺻـﯿﺎﻏﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣـﺎت ﻟﺘﻨﻤﯿـﺔ اﻟﻤﺴـﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ،ورﻓـﻊ ﻣﺴـﺘﻮي رﺿـﺎ اﻟﻄـﻼب ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺣـﻮل ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺔ
اﺗﺠﺎھﮭﻢ .وأﺳﻔﺮت دراﺳﺔ )ﺧﺎﻟﺪ  (2015 ،إﻟـﻰ أن أﻗﺴـﺎم اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾـﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ ﺗﺤﻘـﻖ اﻟﻤﺴـﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﺑﺪرﺟـﺔ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺒـﺮاﻣﺞ
اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻷﻧﺸـﻄﺔ .ودراﺳـﺔ )ﻋـﺎدل (2014 ،واﻟﺘـﻲ ﻛـﺎن أﺑـﺮز ﻧﺘﺎﺋﺠﮭـﺎ أن ھﻨـﺎك دور "ﺟﯿـﺪ" ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـﺎت ﺗﺠـﺎه اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﻻزاﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﮭﻤﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﮭﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ،وﻣﻨﮭﺠﯿﺔ واﺿﺤﺔ ،وﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ،وأن ﻣﺎ ﯾﻘـﺪم ﺣﺘـﻰ
اﻵن ﯾﻘﻊ ﺿﻤﻦ وظﯿﻔﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ إﻟﻰ أن ھﻨﺎك ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻌﻮق دون ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ﻟـﺪورھﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ أھﻤﮭـﺎ
دراﺳﺔ )ﺻﺎﻟﺤﺔ  (٢٠١٧ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ أن ھﻨﺎك ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﻮل دون ﻗﯿﺎم اﻟﻘﯿﺎدات ﺑﺪورھﻢ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وھﻲ ﻗﺼـﻮر ﻗـﺪرات اﻟﻘﯿـﺎدات
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﻣﺤﺪودﯾﺔ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﻗﺼﻮر أﺳﺲ وأﻧﻈﻤﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .ودراﺳﺔ ) ﻣﺤﻤﺪ (٢٠١٧ ،واﻟﺘﻲ أظﮭﺮت أن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﺤـﺪ ﻣـﻦ
دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ داﺧـﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ وأوﺻـﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ إﻧﺸـﺎء إدارة
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ووﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وھﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﺗﮫ دراﺳﺔ )ﻋﺴﻜﺮ (٢٠٠٩ ،ﻣﻦ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،وأن اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ ﯾﺠﮭﻠﻮن ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ،وأن اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟـﺔ ھـﻲ ﺟﮭـﻮد ﻋﺸـﻮاﺋﯿﺔ ﻣﺒﻌﺜـﺮة ﺗﻔﺘﻘـﺪ إﻟـﻰ اﻟﺸـﻜﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺬي ﻟﮫ ﺧﻄﺔ واﺿﺤﺔ وأھﺪاف ﻣﻌﻠﻨﮫ ،وﻏﯿﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﻤﮭـﺎري  ،وﻗﻠـﺔ اﻟﺨﺒـﺮات واﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ
واﻟﻘﺪرة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺠﮭﻮدات ،ﻓﮭﻨﺎك ﺧﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻷﻛﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ،وھـﻲ ﺗﺜﻘﯿـﻒ أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ وﺗـﺄھﯿﻠﮭﻢ وﺗـﺪرﯾﺒﮭﻢ
وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﮭﻢ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺷﺮﯾًﻜﺎ ﻓﺎﻋًﻼ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وھﻨﺎ ﯾﺒﺮز دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻧﺠﺎح اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸـﻜﻠﺔ
أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠـﺎھﮭﻢ،
وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﻤﯿﻊ ،واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﺟﯿﮭﮭﻢ وإﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻠﮭﻢ وﺗﺪرﯾﺒﮭﻢ وﺗﺸﻐﯿﻠﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﻢ ﻟﻘﺒﻮل إﻋﺎﻗﺔ طﻔﻠﮭﻢ واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻌﮫ .واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ
ذﻟﻚ رﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻧﻄﻼﻗًـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﺪور اﻟـﺬي ﺗﻘـﻮم ﺑـﮫ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول ﻗﻀﺎﯾﺎه وﻣﺸﻜﻼﺗﮫ ،وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ .ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺘﺒﻠﻮر إزاء اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وأﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻھﺘﻤـﺎم ﺑﺎﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ وأﺳـﺮھﻢ وﺣﻘـﻮﻗﮭﻢ ﺑﮭـﺪف
دﻋﻤﮭﻢ وﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ودﻣﺠﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻧﺒﻊ إﺣﺴﺎس اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
إن وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ذو إﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ أﺳﺮة ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ،ﻛﺎﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺎب اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ وﺑـﺎﻗﻲ
ﻀﺎ اﻟﻤﻌﻮﻗـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﯾﺔ ﺣﯿـﺚ ﺗﻮاﺟـﮫ ھـﺬه اﻷﺳـﺮة اﻟﻜﺜﯿـﺮ ﻣـﻦ
أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﮭﻢ ﺑﺤﺪوث اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻮﻟﺪ ھﺬه اﻟﻀﻐﻮط ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ،وأﯾ ً
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ واﻷﺛﺎث واﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﯿﺔ وﻏﯿﺮھـﺎ ﻹﺣـﺪاث اﻟﺘﻜﯿـﻒ ﻟﻄﻔﻠﮭـﺎ ذي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ،وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﻀـﻐﻮط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﻣﺜـﻞ ﻟـﻮم اﻷﻓـﺮاد
اﻟﻤﺤﯿﻄﯿﻦ ﻷﺳﺮة اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺒﻌﺾ ،وﺗﺘﺒﻊ ھﺬا اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮات ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻋﻮ ﻷن ﺗﻘﻮم اﻷﺳﺮة أﺣﯿﺎﻧًﺎ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ طﻔﻠﮭﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤﻨـﺰل
© 2023 NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

62

…L. Bin-Saddiq: A Proposal for Activating

وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻊ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻔﺴﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻋﻘﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎق وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ أﺳﺮة اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ )وﻟﯿـﺪ .(2020 ،وھـﺬا
ﻣﺎ أﻛﺪت ﻋﻠﯿﮫ دراﺳﺔ )ﻓﺘﺤﯿﺔ وﻣﺼﻄﻔﻰ (2013 ،ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﮭﺔ أﺳﺮ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺘﻮﺣﺪﯾﯿﻦ ﻟﻤﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻧﻔﺴﯿﺔ ،وﺣﺎﺟﺘﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ رﻋﺎﯾﺔ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ وﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﻣﺸﻜﻼﺗﮭﻢ.
ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﮭﻤﺔ ،ﻓﮭﻲ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻔﺮدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﯿﻤﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ،ﺗﻘﺎس ﺑﻤﺪى ﺗﺤﻤﻠـﮫ ﻟﻠﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه ﻧﻔﺴﮫ وﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮﯾﻦ ،واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ذات طﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻔﺮد وﺣـﺪه ،ﺑـﻞ ﺗﺴـﺎھﻢ ﻓﯿﮭـﺎ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾـﺔ ﻋﺪﯾـﺪة.
وﺗﻌﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ طﻠﯿﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﺪور اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻤﯿﺰ ،ﯾﻤﯿﺰھـﺎ ﻋـﻦ ﻏﯿﺮھـﺎ ﻣـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻛﻮﻧﮭـﺎ ﺑﻮﺗﻘـﺔ
ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﮭﺎ ﻣﺮﺑﯿﻦ وﻋﻠﻤﺎء وﺑﺎﺣﺜﯿﻦ وطﻼب ﯾﺴﮭﻤﻮن ﺑﺄﻓﻜﺎرھﻢ وأﺑﺤﺎﺛﮭﻢ ﻓﻲ رﻗﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺤـﺖ ﻋـﺎﺗﻘﮭﻦ ﺗﻘـﻊ ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿـﺮة ﺗﺠـﺎه
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻨﮭﺎ ﯾﺄﺗﻲ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وإﺳﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﺪ وظﯿﻔﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ وظﺎﺋﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ )وﻓﺎء.(2016 ،
وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮرش واﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات" اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ" :ﻣـﻦ
أھﻤﮭﺎ اﻟﻤﻌﺮض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺎم  "2013/1434واﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟـﺬي ﺟﻤـﻊ ﺗﺤـﺖ ﺳـﻘﻒ واﺣـﺪ
 438ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ 36ﺑﻠﺪًا ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  52ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ،وﻗﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺷﻌﺎًرا ھﻮ" :اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ" ،وذﻟـﻚ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ .(2013 ،وﻛـﺬﻟﻚ اﺳﺘﻀـﺎﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌـﺔ
ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت رؤى اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﮭﺪف إﻟـﻰ ﺗﻄـﻮﯾﺮ ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ وظﺎﺋﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ )ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.(2015 ،
إن دﻋﻢ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ ،ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد اﻹرﺷﺎد أو إﻋﻄﺎء اﻟﻨﺼﯿﺤﺔ واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ،وﻟﻜﻦ ﯾﺠـﺐ أﯾﻀًـﺎ أن
ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬل ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ وأطﻔﺎﻟﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺆدي إﻟﻰ إدراك أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺼﺎدر دﻋﻢ ﻣﺎدﯾﺔ ،وﻧﻔﺴﯿﺔ ،وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ،وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻵﺛـﺎر اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿـﺔ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻓﺎﻋـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻐﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻣﺸـﺎﻛﻠﮭﺎ وﺗﻠﺒﯿـﺔ
ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﺎ وﺣﺎﺟﺎت طﻔﻠﮭﺎ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ) وﻟﯿﺪ .(2020 ،ﻓﺎﻻﺗﺠﺎه اﻹرﺷﺎدي ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ﯾﺘﺠـﮫ ﻧﺤـﻮ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،واﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ،واﻟﺘﺄھﯿﻠﯿﺔ ،واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ،واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﺳﺮي ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻔﮭـﻮم اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻷﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ أدوارھﺎ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺗﻄﻮرھﺎ ،ﻣﻦ ﺧـﻼل
ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻜﻮادر اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،وإﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺪﻣـﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻣـﻦ اﻟـﺪور اﻟـﺬي
ﺗﻠﻌﺒﮫ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﺻﻼح وأﺣﻤﺪ.(2010 ،
وﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ :ﻣﺎ ﻻﺣﻈﺘﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أوﻟﯿﺎء أﻣﻮر اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ أﻧﮭﻢ ﺗﻨﻘﺼﮭﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ أﺑﻨﺎؤھﻢ وﺣﺎﺟﺘﮭﻢ
إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﺣﻮل إﻋﺎﻗﺔ اﺑﻨﮭﻢ وﺗﻔﮭﻤﮭﻢ ﻟﮭﺎ ،وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة ،وﺑﻌﺾ اﻷﺳﺮ ﺗﻨﻘﺼﮭﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل ﺧﺼـﺎﺋﺺ وﻗـﺪرات اﻷﺷـﺨﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ .وﺣﺎﺟﺘﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻮﻓﺮھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ ،وﯾﻌﺘﺒﺮ وﺟـﻮد اﺑـﻦ
ﻣﻌﺎق ﻟﺪى اﻷﺳﺮة ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟـﮫ أﺛـﺮ ﻛﺒﯿـﺮ ﻓـﻲ إﺣـﺪاث ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻓـﻲ ﺗﻜﯿـﻒ اﻷﺳـﺮة ،وھـﺬه
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﺗﻔﺮض أﯾﻀﺎ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة وأﻋﻀﺎءھﺎ ،وﻟﻜﻲ ﯾﻘﻮم أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺪورھﻢ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠـﻰ طﺒﯿﻌـﺔ ﺗﻠـﻚ اﻟﺤﺎﺟـﺎت،
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أوﺟﮫ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﮭﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ أم اﻟﻤﺎدﯾﺔ أم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﺤﺪدت ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ ﻓـﻲ ﺗﻠﺒﯿـﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎﺗﮭﻢ وﻓـﻲ اﻟﺨـﺪﻣﺎت اﻹرﺷـﺎدﯾﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴـﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠـﻰ
ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﻣـﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ وﻛﯿﻔﯿـﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣﻌﮭـﻢ ورﻋـﺎﯾﺘﮭﻢ
ﺑﻄﺮﯾﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وظﺮوف إﻋﺎﻗﺘﮭﻢ ،ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻄﺮھﻢ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام طﺮق ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺑﻨـﺎﺋﮭﻢ ،وﻣـﻦ ﻧﺎﺣﯿـﺔ أﺧـﺮى ﻓـﺪور اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ ﺗﺠـﺎه
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم وﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﺧﺎص ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة؛ اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺗﺠﺎه ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺪور اﻟﺤﯿﻮي واﻟﮭـﺎم اﻟـﺬي ﺗﻘـﻮم
ﺑﮫ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول ﻗﻀﺎﯾﺎ وﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﮭـﺎ .وﻟﻠﺘﺼـﺪي ﻟﮭـﺬه اﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ ﯾﺤـﺎول اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﺤـﺎﻟﻲ اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋـﻦ اﻟﺴـﺆال

اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻣﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ؟
وﯾﺘﻔﺮع ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺴﺆال اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
-1
-2
-3
-4

ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻣﮭﺎت؟
ﻣﺎ واﻗﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻣﮭﺎت؟
ﻣﺎ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻣﮭﺎت؟
ﻣﺎ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ؟

أھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
ھﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ:
-1
-2
-3
-4

اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻣﮭﺎت.
رﺻﺪ واﻗﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻣﮭﺎت.
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺑﺮز ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻣﮭﺎت.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
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أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﺮﺟﻊ أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ:
أ-

اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ:

-

ﺗﺄﺗﻲ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻓﺌﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي ،وھﻲ أﺳـﺮة اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ اﻟﺘـﻲ ﯾﻘـﻊ ﻋﻠﯿﮭـﺎ ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﺗﺨـﺎذ اﻟﻘـﺮار
ورﻋﺎﯾﺔ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻤﻮھﻢ وھﻲ اﻷﺳﺎس اﻷول ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم واﻻﺑﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﻓﺎﻻﺑﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓـﻲ
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﺘﻘﺒﻠﮫ وﯾﺸﺒﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ وﯾﺤﯿﻄﮫ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ وﻟﻦ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك أﺻﺪق ﻣﻦ ﺣﺐ وﺟﮭﺪ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻻﺑﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.

-

ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﯾﺴﺘﻤﺪ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ أھﻤﯿﺘﮫ ﻣﻦ طﺒﯿﻌﺔ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺸﻘﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﻤﮭﺎري ﻓﻲ
أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ إﺣﺪى اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻨﮭﻀﺘﮫ وﺗﻘﺪﻣﮫ.

-

ﺗﻈﮭـﺮ أھﻤﯿـﺔ اﻟﺒﺤـﺚ ﺑﻤـﺎ ﯾﻘﺪﻣـﮫ ﻣـﻦ أدب ﻧﻈـﺮي ﯾﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻤﺘﻐﯿـﺮات اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﺤـﺎﻟﻲ ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ وأﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ
واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﯿﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﮫ.

-

إﺛﺮاء اﻷطﺮ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ.

-

ﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع  -ﻓﻲ ﺣﺪود ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ  -ﺣﻈﮫ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ؛ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﻤﺴـﺘﺠﺪات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ ﺣـﻮل ﺗﻨﻤﯿـﺔ اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻊ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻗﺪ ﯾﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗًﺎ ﺟﺪﯾﺪة أﻣﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺗﺘﻨـﺎول ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠـﺔ
ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ھﺬا ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻤﯿﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻀﯿﻒ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﺒﺤﺜﻲ.

-

ب -اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ.
-

ﻗﺪ ﺗﻔﯿﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮫ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ واﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ إدارة وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺟﮭﻮدھﻢ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻧﻘـﺎط اﻟﻘـﻮة واﻟﺘﻐﻠـﺐ
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﺧﺎص ﻧﺤﻮ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ وﺗﺤﻮﯾﻠﮭـﺎ ﻣـﻦ
أﻓﻜﺎر إﻟﻰ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ورؤى وأھﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ.
ﺗﺘﻀﺢ أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪة أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ.
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﮭﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.2030
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ وﻣﻌﻮﻗـﺎت ﻣﻤﺎرﺳـﺘﮭﺎ وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل
اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺻﻤﻤﺖ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ذﻟﻚ.
ﯾﺆﻣﻞ أن ﯾﻘﺪم اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻟﻠﺘﻐﻠـﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ.
ﻣﺤﺪدات اﻟﺒﺤﺚ
اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺪدات اﻵﺗﯿﺔ:
اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﮭﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮظﻔﺎت ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ذوات اﻹﻋﺎﻗﺔ )ﺣﺮﻛﻲ ،ﺑﺼﺮي ،ﺳﻤﻌﻲ( اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ ﺑﻌﻤﺎدة ﺷـﺆون اﻟﻄـﻼب ﺑﺸـﻄﺮ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس ،واﻷﻣﮭﺎت اﻟﻤﻮظﻔﺎت ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ وﻟﺪﯾﮭﻦ أﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬھﻨﯿـﺔ
واﻟﺴﻤﻌﯿﺔ واﻟﺒﺼﺮﯾﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ذوي اﻟﺘﻮﺣﺪ.
اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺰﻣﺎﻧﯿﺔ :ﻓﺘﺮة ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2022/2021م.
اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ:

-

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.

-

واﻗﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.

-

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ:
ﻋّﺮﻓﮭﺎ )ﺳﮭﯿﺮ (2013 ،ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ" :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ طﻮاﻋﯿـﺔ أو ﺑﺤﻜـﻢ اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻟﻠﻮﻓـﺎء ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت
أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻘـﺪم اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ،وﻣـﻦ ﺛـﻢ اﻟﺘـﺰام ﯾﻘﻀـﻲ ﺑﺎﺗﺨـﺎذ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾـﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ وﺗﺤﺴـﯿﻦ
أوﺿﺎﻋﮫ".
وﺗﻌﺮف إﺟﺮاﺋﯿًﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﮭﺎ :اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﻦ :اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ،واﻹدارﯾـﯿﻦ ،وأﻋﻀـﺎء ھﯿﺌـﺔ اﻟﺘـﺪرﯾﺲ ،واﻟﻄـﻼب ﻧﺤـﻮ
أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﺑﺤﺎث ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﻠﺒﯿـﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎﺗﮭﻢ وﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻼﺗﮭﻢ ﻣﻤـﺎ ﯾـﺆدي إﻟـﻰ رﻓـﻊ ﻛﻔـﺎءﺗﮭﻢ ﻓـﻲ ﻋـﺪة
ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﯿﮭﻢ وﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
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أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
وﺗﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﺟﺮاﺋﯿًﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﮭﺎ :أﻣﮭﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ )ﺳﻤﻌﻲ ،ﺑﺼﺮي  ،ﺣﺮﻛﻲ( اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﺑﻌﻤﺎدة ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ﺷﻄﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،واﻷﻣﮭﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻼت ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ وﻟﺪﯾﮭﻦ أطﻔﺎل ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬھﻨﯿﺔ وذوي اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ واﻟﺒﺼﺮﯾﺔ وذوي اﻟﺘﻮﺣﺪ ،وذوي ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠﻢ ،وﻣـﺎ ﯾـﺮﺗﺒﻂ
ﺑﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ أو اﻟﻤﺎدﯾـﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ؛ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﯾﺴـﺘﻠﺰم ﺿـﺮورة ﺗـﺪﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺠﮭـﺎ
وأﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ.
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﺗﻌﺮﻓﮭﺎ )ﻋﻠﻲ (2007 ،ﺑﺄﻧﮭﺎ" :اﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وأﺳﺮھﻢ ،واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎ ﯾﻮاﺟﮭﻮﻧـﮫ
ﻣﻦ أزﻣﺎت ،وإﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺘﮭﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ".
وﺗﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﺟﺮاﺋ ًﯿﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ :اﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﻣﮭﺎت اﻟﻄﻼب ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،واﻷﻣﮭﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ واﻟـﺬﯾﻦ ﻟـﺪﯾﮭﻢ أطﻔـﺎل
ﻣﻌﺎﻗﯿﻦ ﺳﻮاًء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ أو اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﺷﺒﺎﻋﮭﺎ ﺑﺪرﺟـﺔ ﻣﻌﯿﻨـﺔ ﻓﺈﻧﮭـﺎ ﺗﺜﯿـﺮ ﻟـﺪﯾﮭﻦ ﻧﻮﻋًـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘـﻮﺗﺮ
واﻟﻀﯿﻖ واﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ،وﯾﺴﺘﺪل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض.

إطﺎر ﻧﻈﺮي ودراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ.
-

اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ:

ﻟﻠﻮاﻟﺪﯾﻦ دور ﺣﯿﻮي ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﻠﻤﮭﺎ اﻻﺑﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨـﺰل وﺧﺎرﺟـﮫ ،وذﻟـﻚ ﺑﺘﻌﻤـﯿﻢ اﻟﻤﮭـﺎرات اﻟﺘـﻲ
ﯾﺘﻌﻠﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ودﻋﻤﮭﺎ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺘﮫ  ،وﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮫ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﺮر ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﺗﺮﺑﯿﺔ وﺗﺄھﯿـﻞ
اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﺬي ﻟﺪﯾﮫ اﻋﺎﻗﺔ ،ﻧﺠﺪ ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﯿﻞ ھﺬا اﻟﺪور ،وﺿﺮورة ﺗﺬﻟﯿﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﻗﯿﺎم أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺪورھﻢ اﻟﻤﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓـﻲ
ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﯿﺎت أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺘﮭﻢ وﺗﻌﻠﯿﻤﮭﻢ  ، .وﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﺳﻨﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺗﻠﺰم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣـﻮر ﻓـﻲ إﻋـﺪاد
وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺘﺄھﯿﻠﯿﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ،ﻛﻮن ذﻟﻚ ﯾﻌﻮد ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﺟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺑﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻷﺳﺮة واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.
ورﻏﻢ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﺪور إﻻ أن )ﺷﺎھﯿﻦ (2009،أوﺿﺢ أن ھﻨﺎك ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ أﺳـﺮ اﻷطﻔـﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗـﺔ ﻣﺜﻞ:ﻋـﺪم اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ ﻓﮭـﻢ ھـﺬا اﻟﻄﻔـﻞ
واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ،ﺣﯿﺚ إﻧﮫ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻤﺎ ﺑﺪاﺧﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ ،ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺮﺿﮫ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﮭﻤـﮫ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺳﺮة ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺮﺿﮫ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻀﻐﻮط .وﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯿـﮫ دراﺳـﺔ ) (Ankeny et al.,2009ﺣﯿـﺚ أوﺿـﺤﺖ أن آﺑـﺎء اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ
وأﻣﮭﺎﺗﮭﻢ ﻗﺪ ﯾﻮاﺟﮭﻮن درﺟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻣﻌﺎق ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ،ﺣﯿـﺚ إن ھـﺬه اﻷﺳـﺮة ﺗﺒـﺬل طﺎﻗـﺔ ﻛﺒﯿـﺮة ﻟﯿﻈﮭـﺮ ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ
ﺑﺼﻮرة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس ،وﺗﮭﺘﻢ اھﺘﻤﺎًﻣﺎ ﻛﺒﯿًﺮا ﺑﺮدود أﻓﻌﺎل اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻌﺎق ﻟﺪﯾﮭﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ دراﺳﺔ) (Agran et al.,2011إﻟﻰ أن أﺳﺮ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﺑﻌـﺾ اﻟﻤﺸـﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ،ﻣﻤﺎ ﯾـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ ﺟـﻮدة اﻟﺤﯿـﺎة ﻟـﺪﯾﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠـﺔ ﻟﻮﺟـﻮد اﻟﻄﻔـﻞ
اﻟﻤﻌﺎق،وﻣﺎ ﯾﻠﺰﻣﮫ ﻣﻦ رﻋﺎﯾﺔ واھﺘﻤﺎم داﺋﻢ ،وﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻرﺷﺎدات ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ھﺬا اﻟﻄﻔﻞ وﻛﯿﻔﯿﺔ رﻋﺎﯾﺘﮫ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ،ﻣﻤﺎ ﯾـﺆﺛﺮ ﺳـﻠﺒﺎ ﻋﻠـﻰ ﺟـﻮدة اﻟﺤﯿـﺎة
ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺑﺠﻤﯿﻊ أﺑﻌﺎدھﺎ .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺄﺳﺮ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻌـﺮف اﻟﻀـﻐﻮط واﻻﺿـﻄﺮاﺑﺎت واﻻﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﻮاﺟـﮫ ھـﺬه اﻷﺳـﺮ
وﯾﻜﻮﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﺶ ﺣﯿـﺎة أﻗـﺮب إﻟـﻰ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ،وأوﺿـﺤﺖ دراﺳـﺔ)(Deshpandeet et al,2010أن أﻣﮭـﺎت ذوي اﻻﻋﺎﻗـﺔ ﯾﻌـﺎﻧﻮن ﻣـﻦ
ﺿﻐﻮط ﺷﺪﯾﺪة وﺗﺸﺎؤم
وﺗﺘﻤﺜﻞ أھﻢ ﺣﺎﺟﺎت أوﻟﯿﺎء أﻣﻮر ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ)اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺤﺎﺟـﺔ ﻟﻠـﺪﻋﻢ واﻟﺤـﺎج ﻟﺘﻔﺴـﯿﺮ اﻵﺧـﺮﯾﻦ واﻟﺤـﺎج اﻟﻤـﺎل واﻟﺤﺎﺟـﺔ ﻟﻠﺨـﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿـﺔ
واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮظﯿﻔﺔ اﻷﺳﺮة( )ﻣﺤﻤﺪ ووﻓﺎء وﻓﯿﺼﻞ ،(2018 ،أﻣﺎ )أﺣﻤﺪ 2011،؛ ﺧﺎﻟﺪ 2010،؛ ﻋﺪﻧﺎن (2009 ،ﻓﺄﺷﺎروا إﻟﻰ أن ﺣﺎﺟﺎت أﺳـﺮ اﻟﺘﻼﻣﯿـﺬ ذوي
اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
-

ﺣﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة :ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ طﺒﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﺨﺼﺼﯿﺔ واﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ
اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ:ذد ﯾﺘﻌﺮض اﻟﻮاﻟﺪان اﻟﻰ ﻋﺰﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء وﺟﻮد اﻟﻄﻔﻞ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،وﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮات اﻟﺸﻔﻘﺔ واﻟﺤﺰن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔـﻞ واﻟﺘـﻲ ﻗـﺪ
ﺗﺒﺪو ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺤﯿﻄﯿﻦ ﺑﺎﻷﺳﺮة وھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻋﺎدة دﻣﺠﮭﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺘـﻮﻓﯿﺮ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ:ﺗﺘﻨﻮع ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻤﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ رﺳﻤﻲ ﻛﺄن ﯾﻠﺠﺄ اﻟﻮاﻟﺪان إﻟـﻰ أﺣـﺪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ ﻟﻤﺴـﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻓـﻲ اﻟـﺘﺨﻠﺺ ﻣـﻦ أﺣـﺪ ﻣﺴـﺒﺒﺎت اﻟﻀـﻐﻮط
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻋﺎﻗﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،وﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻠﻘﺎءات ﺑﯿﻦ اﻷﺳﺮ وﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ وطﺄة اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﺑﯿﻦ ھـﺬه اﻷﺳـﺮ ﻓـﻲ ﻛﯿﻔﯿـﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ
اﻟﻤﺸﻜﻼت
ﺣﺎﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻌﺐء اﻟﻤﺎدي:ﺗﺸﻤﻞ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ،وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ،ﻣﺜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿـﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ
واﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ ووﺳﻞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ

ﻛﻤﺎ أﺷﺎر)(Sen&Yusever,2007إﻟﻰ أن أھﻢ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻷﺳﺮ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ھﻲ)ﺣﺎﺟـﺔ اﻷﺳـﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺣـﻮل طﺒﯿﻌـﺔ اﻻﻋﺎﻗـﺔ اﻟﺘـﻲ ﯾﻌـﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭـﺎ
أطﻔﺎﻟﮭﻢ وﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻌـﺎق واﻟﺤﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻟـﺪﻋﻢ اﻹﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺷـﺒﻜﺎت اﻷﻣـﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻛﻤـﺎ
ذﻛﺮ)ﺣﺴﻦ (2004 ،أن ﺣﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ھﻲ:
-

اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل:واﯾﺠﺎد ﻣﻦ ﯾﮭﻤﮭﻢ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻷﺳﺮة وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ  ،وأن ﯾﺘﻠﻘﻰ اﻟﻮاﻟـﺪان رﺳـﺎﺋﻞ واﺿـﺤﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺣﻮل اﻟﻄﻔﻞ وﺗﻜﮭﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮫ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺒﺐ اﻋﺎﻗﺔ اﻟﻄﻔﻞ :وﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺴـﯿﺮ اﻟﻄﺒـﻲ واﻟﺘﻔﺴـﯿﺮ اﻟـﺪﯾﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ أي اﺣﺴﺎﺳـﺎت ﺑﺎﻟـﺬﻧﺐ وزﯾـﺎدة ﻓﮭـﻢ ﺳـﺒﺐ اﻋﺎﻗـﺔ اﻟﻄﻔـﻞ
واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻼج ﻟﻠﻄﻔﻞ:ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺠﺮاﺣﻲ أو ﻋﻼج اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ أو اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ أو ﻋـﻼج اﺿـﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻄـﻖ أو اﻟﻜـﻼم أو
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺴﻠﻮك أو اﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ أو اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أو ﻏﯿﺮھﺎ ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف ﻣﮭﻨﯿﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ
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اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة :ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ ﻣﮭﻨﯿﯿﻦ ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻔـﻞ وﺗﻄﻮراﺗﮭـﺎ وﺗﻘﻠﺒﺎﺗﮭـﺎ اﻟﻤﺴـﺘﻤﺮة،وﺣﻮل ﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻄﻔﻞ وﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﯿﺎة أﺳﺮﯾﺔ ﻋﺎدﯾﺔ:ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻌﺎق ﯾﻘﻠﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳﺮة،وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻮاﻟﺪان اﻟﻰ اﯾﺠﺎد أﻧﺸﻄﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘـﻲ
ﯾﻌﻮﻗﮭﺎ وﺟﻮد اﻟﻄﻔﻞ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ ﺑﺎھﻈﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎج اﻷﺳﺮة اﻟﻰ اﯾﺠﺎد ﺳﺒﻼ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎطﻔﻲ داﺧﻠﮭﺎ
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼﻋﺪاد ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻔﻞ:ﺳﻮاء ﻻﯾﺪاع اﻟﻄﻔﻞ اﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ أو ﺗﻮﻟﻲ أﻋﺒﺎء رﻋﺎﯾﺘﮫ ﺗﺮﺑﻮﯾﺎ وطﺒﯿﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل،وﯾـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺬﻟﻚ ﻣـﺎ ﯾﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﻤﮭﻨﻲ

وان ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺸﻜﻼت واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﯾﻌﺪ أﻣﺮا ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻷھﻤﯿﺔ ؛ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ دﻋﻤﮭﻢ وﺗﺰوﯾﺪھﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮﺟﯿﮭـﺎت واﻻرﺷـﺎدات
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﺴﯿﺔ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أو ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺣﻮل طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻄﻔﻞ ورﻋﺎﯾﺘﮫ وﺣﻮل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﮭـﺔ اﻟﻀـﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ واﻟﻤﺎدﯾـﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،وﯾﻜﺴﺒﮭﻢ اﻟﻤﮭﺎرات واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ أطﻔﺎﻟﮭﻢ ﻣـﻦ ذوي اﻻﻋﺎﻗـﺔ ،وﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﮭـﺔ اﻟﻀـﻐﻮط اﻟﺘـﻲ ﺗـﻮﺟﮭﮭﻢ واﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣﻌﮭـﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘـﺔ
ﺳﻠﯿﻤﺔ.
وﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺘﮫ ﻋﺪة دراﺳﺎت ﻣﺜﻞ دراﺳﺔ )ﻣﺤﻤﺪ ووﻓﺎء وﻓﯿﺼﻞ(2018 ،اﻟﺘﻲ ھﺪﻓﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ أھـﻢ ﺣﺎﺟـﺎت أﺳـﺮ اﻷطﻔـﺎل ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ،وأظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ وﺟـﺎء ﻓـﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒـﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿـﺔ ﻣﺠـﺎل اﻟﺤﺎﺟـﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄـﺔ
ﺑﺎﻷداء اﻷﺳﺮي ،وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ  ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﺠﺎل ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓـﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒـﺔ اﻷﺧﯿـﺮة ،ﻛﻤـﺎ أوﺻـﺖ ﺑﻀـﺮورة إﻧﺸـﺎء ﻣﻮاﻗـﻊ ﻋﻠﻤﯿـﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺨﺪم أﺳﺮ ذوي اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ﻷﺳﺮ اﻷطﻔـﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ اﻟﺘﻮﺣـﺪﯾﯿﻦ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﺠﮭـﺎت اﻟﺮﺳـﻤﯿﺔ ,ودراﺳـﺔ )أﺣﻤـﺪ(2014 ،
ﻓﮭﺪﻓﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  ،وأظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟـﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت
ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ  ،أﻣﺎ دراﺳﺔ ),(Chiu et al., 2013ﻓﮭﺪﻓﺖ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ أھﻢ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻋﺎﻗـﺔ وﺗـﺄﺧﺮ ﻧﻤﺎﺋﻲ،وأﺷـﺎرت ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳـﺔ إﻟـﻰ أن
أﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺎت ھﻲ اﻷﻣﻞ ﯾﻠﯿﮭﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأﻗﻠﮭﺎ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺳـﺮﯾﺔ ،وھـﺪﻓﺖ دراﺳـﺔ )ﻋﺒـﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ (2012،إﻟـﻰ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻷﺳﺮ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ،وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻣـﻦ)(64أﺳـﺮة ﻣـﻦ أﺳـﺮ اﻷطﻔـﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗـﺔ
اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ  ،وأﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺗﻌﺰي ﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬﻛﻮر ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼـﺎﺋﯿﺔ ﺗﻌـﺰي ﻟﻤﺘﻐﯿـﺮ
اﻟﻌﻤﺮ ،وھﺪﻓﺖ دراﺳﺔ)ﺣﺴﻦ واﻟﺴﯿﺪ(2011،إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻌﺎق،وﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳـﺔ
إﻟﻰ أن أﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺎت أﺳﺮ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت اﻟﺨﺎﺻـﺔ اﻟﺤﺎﺣـﺎ ھـﻲ اﻟﺤﺎﺟـﺔ ﻟﺮﻋﺎﯾـﺔ اﻷطﻔـﺎل اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ،واﻟﺤﺎﺟـﺔ ﻟﺮﻋﺎﯾـﺔ اﻟﻄﻔـﻞ اﻟﻤﻌـﺎق ،واﻟﺤﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ دﻋـﻢ اﻟـﺰوج
/اﻟﺰوﺟﺔ،واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻌﺎق ،ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ دراﺳﺔ ﺳﻜﻮﻟﻠﻲ ) (Sculli,2011أّن اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓـﻲ اﻟﺤﺎﺟـﺎت اﻹرﺷـﺎدﯾﺔ
اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺛﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﮭﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷﺳﺮي واﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﻲ ،ﺑﯿﻨﻤـﺎ ﺟـﺎءت اﻻﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒـﺔ
اﻷﺧﯿﺮة .وﻓﻰ دراﺳﺔ )ﻋﺪﻧﺎن( 2009 ،ﺟﺎءت اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﻢ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ،واﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ:إن ﻗﻀﯿﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﻀﯿﺔ ﻓﺮدﯾﺔ ﺑﻞ ھﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﺎون ﺗﺎم ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻـﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﯿـﻞ واﻟﺤـﺪ ﻣـﻦ آﺛـﺎر
اﻹﻋﺎﻗﺔ )ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ، ،(2016 ،وﻟﻘﺪ أﺷﺎرت دراﺳﺔ )
 (Ha Greenberg & Seltzer, 2011إﻟـﻰ أن أﺳـﺮ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣـﻦ اﻵﺛـﺎر
اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ھﺬه اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺼﻞ اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة ،وﻋﻠﻰ ھﺬا ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻨـﺖ ﺗﻠـﻚ اﻻﺗﺠﺎھـﺎت
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻔﮭﻮم )اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺷﺮﯾﻚ ﻓﻌﺎل( ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ )اﻷﺳﺮة ﻛﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻓﻘﻂ( وﻓﻰ ﺿﻮء ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺄت ﺣﺮﻛـﺔ اﻟـﺪﻓﺎع ﻋـﻦ ﺣﻘـﻮق ذوى اﻹﻋﺎﻗـﺔ
ﯾﻘﻮدھﺎ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻤﺎت ورواﺑﻂ أھﻠﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ ﺑﻐﺮض إﺗﺎﺣـﺔ اﻟﻔﺮﺻـﺔ ﻟﮭـﻢ ﻟﯿﻜﻮﻧـﻮا ﻓـﺎﻋﻠﯿﻦ وإﯾﺠـﺎﺑﯿﯿﻦ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﯿـﺔ ﺗـﻮﻓﯿﺮ ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﯾـﺔ
ﻀﺎ ﺑﮭﺪف إﯾﺠﺎد اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﯿﻦ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺸﻜﻼﺗﮭﻢ )ﻧﺎدﯾﺔ.(2004 ،
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ وﻓﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وأﯾ ً
وﺗﻌﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺄدوار ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺗﻄﻮرھﺎ وﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت واﻟﻤﺸـﻜﻼت
اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻮاﺟﮭﮫ وﺗﻮاﺟﮫ أﻓﺮاده ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﻣﻦ دراﺳﺎت ﺑﺤﺜﯿـﺔ ھـﺪﻓﮭﺎ
اﻷول واﻷﺧﯿﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ ،وﯾﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت دور رﺋﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻟﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﯾﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﻀﺎﯾﺎه ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻨـﺎول
اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﮭﺎ ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ وإﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ )ﻣﺤﻤﺪ.(2011 ،
وﯾُﻌﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ً ﺣﺪﯾﺜﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،إذ ﺑﺪأ ﺗﺪاول ھﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2000ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎظﻢ دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓـﻲ ﻗﻨﺎﻋـﺔ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺑﺄھﻤﯿﺔ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠﮭﻮد اﻷھﻠﯿﺔ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻮ وﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺟﻤﯿﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻢ أﺳﺮة ﻛﺒﯿﺮة ،وﻣـﻦ اﻟﻤﻔﺘـﺮض أن ﯾﻜـﻮن
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺎ وﻣﺘﺮاﺣﻤﺎً ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺪأت ﺑﻌﺪھﺎ ﻓﻜـﺮة ھـﺬا اﻟﻤﻨﺤـﻰ ﻓـﻲ اﻟﺘﺒﻠـﻮر؛ ﻷﻧـﮫ ﻧﺸـﺎط داﻋـﻢ وﻣﺴـﺎﻧﺪ ﻟﻠﺠﮭـﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﯿـﺔ )ﺳـﻨﺎء .(2012،وﺗﻌـﺮف اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺄﻧﮭﺎ "اﻟﺘﺰام اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒـﺎدئ واﻟﻘـﯿﻢ ﻣـﻦ ﺧـﻼل وظﺎﺋﻔﮭـﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴـﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘـﺪرﯾﺲ واﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ واﻟﺸـﺮاﻛﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻻدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ،واﻟﺘﺰام اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ)ﺧﺎﻟﺪ(2015،
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وھﻲ اﻟﺘﺰام ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻀـﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺤﺴﯿﻨﮫ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ طﻮﻋﯿﺔ ﺗﺴـﮭﻢ ﻓـﻲ ﺗﻌﺰﯾـﺰ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ ﺑـﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،وﻻ ﺗﻘﺘﺼـﺮ اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وﻋﻤﻞ ﺣﻤﻼت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ،ﻓﮭﻨﺎك ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺼـﺤﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿـﺔ واﻟـﺪﻓﺎع ﻋـﻦ ﺣﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن
واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وھـﺬا ﻣـﺎ أﺷـﺎرت إﻟﯿـﮫ دراﺳـﺔ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ) Chapleo, et al., 2011؛ Mehran, et al.,2011؛ Renfu, et al.,2011؛
ﺳﻨﺎء (2012 ،إﻟﻰ أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺪ رﻛﯿﺰة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﻣﻔﺎھﯿﻤﮭـﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺒـﺎدل اﻷدوار واﻹﺳـﮭﺎم ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿـﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﻠﻘﻰ أھﻤﯿـﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﺒـﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ،ﺣﯿـﺚ أن ھﻨـﺎك أھﻤﯿـﺔ ﻟﻘﯿـﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ﺑـﺪورھﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘـﻲ ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وأﺷﺎر ﺑﺄن اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺤﻜﻢ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ وأھـﺪاﻓﮭﺎ ورﺳـﺎﻟﺘﮭﺎ ودورھـﺎ اﻟﻤـﺆﺛﺮ ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت ﯾﻔﺘـﺮض أن ﺗﻘـﻮم ﺑـﺪور رﯾـﺎدي ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .وﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻨﺘﺠﯿﻦ وﻣﺴـﺆوﻟﯿﻦ وﺗﺸـﺠﯿﻊ اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻮاﺳـﻌﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟﻤـﺪﻧﻲ وﺗﻨﻤﯿـﺔ
اﻟﻤﮭﺎرات واﻻﺗﺠﺎھﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ)اﺑﺮاھﯿﻢ .(2015،وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت أن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ)ﻣﻨﻰ :(308،
-

إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻤﻮﯾﻞ ودﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ وﺧﺪﻣﺘﮭﺎ وﺗﺤﺴﯿﻦ ظﺮوﻓﮭﺎ
ﺗﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺐ واﺑﺘﻌﺎث ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﺒﺎب وﺗﺄھﯿﻠﮭﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ
دﻋﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
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ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺧﺪﻣﺎت وأﻧﺸﻄﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺨﺪﻣﺔ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ
ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺿﺮورة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻹﺣﺠﺎم ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ،وﻧﻘـﺺ اﻟـﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒـﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻷﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﮭﺘﻤﻮن ﻟﺮﻋﺎﯾﺘﮫ ﻛﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ﺗﺠﺎھﮭﻢ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮭﺎ؛ ﯾﺆﺛﺮ ھﺬا ﻋﻠـﻰ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ) ،(Cannon, et al, 2008, 3ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺣﺪ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﺣﺎﺟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻠﺤﺔ؛ ﻷن
ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺨﻠﻞ واﻻﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻓﮭﻲ ﺿﺮورة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ھﻲ ﺿﺮورة ﻓﺮدﯾﺔ ،وھـﻲ ﻧﺘـﺎج اﻟﻈـﺮوف
واﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮه اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻈﺮوف واﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﻤﺆﺛﺮات ﻣﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤـﻮ اﻟﺴـﻠﯿﻢ
ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ,.(٢٠٠٥ ،
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻮظـﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﯿﺴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻘـﻮم ﺑﮭـﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ،ﻟﺘـﺆدي دوًرا ﺣﯿﻮﯾًـﺎ ﻓـﻲ ﺳـﺒﯿﻞ أداء ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﺤﻘـﻮق
واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺗﺠﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻨﮭﺎ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ؛ وﻟﺬا ﻓﻘﺪ أﺧﺬت ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﻤﺴـﺘﻮى ﺧـﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻷﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ
وأوﻟﺖ اﻟﺠﮭﺪ ﻛﻠﮫ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻤﺪد وﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﺨﯿﺎرات أﻣﺎﻣﮭﻢ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ "اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ" وﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﯾﻮًﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﯾـﻮم
ﻟﺘﺠﻌﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺸﺮي ﯾﺴﯿﺮ ﺑﺈﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎھﺪات واﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ،وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﮭﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ)ھﻨﺪ:(2015،
-

دﻋﻢ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺠﺎز اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ،وﺑﯿﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات ﺑﺤﺜﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
ﺗﺤﻔﯿﺰ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
رﺑﻂ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻗﻮة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﯿﻦ ﺗﺘﻌـﺮض ﻟﻠﻤﺴـﺎءﻟﺔ ﺑﺸـﺄن ﻣـﺪى ﻣﻼءﻣـﺔ ﻣﮭﻤﺘﮭـﺎ وﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭـﺎ ﻟﺘﻠﺒﯿـﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم
ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﺜﻲ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﯾﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺑﻨﺎء رأﺳﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻼب وأﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ

وﻧﻈًﺮا ﻷھﻤﯿﺔ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺘﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳـﺎت وﻣﻨﮭـﺎ دراﺳـﺔ ﻛـﻞ ﻣـﻦ )أﻣـﺎﻧﻲ (٢٠١٩ ،واﻟﺘـﻲ ﺧﻠﺼـﺖ إﻟـﻰ أن
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻵﺧﺮﯾﻦ وﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ وﻧﺪوات وﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ .ﻛﻤـﺎ أﻛـﺪت دراﺳـﺔ) Reason
(,Ryder& Kee,,2013ﻋﻠﻰ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻌﺰﯾـﺰ اﻻﻧـﺪﻣﺎج اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﻲ واﻟﺘـﻲ ﺗﺆھـﻞ اﻷﻓـﺮاد اﻟـﻰ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﻟﻔﻌـﺎل ﻋﺒـﺮ
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻷﯾﺪوﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ورﻏﻢ ﺗﻠﻚ اﻷھﻤﯿﺔ إﻻ أن دراﺳﺔ )ﻣﺤﻤﺪ (2017 ،ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻔﻌﯿـﻞ اﻟﻤﺴـﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـﺎت ﺑﻤـﺎ ﯾﺤﻘـﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿـﺔ اﻟﺒﺸـﺮﯾﺔ ﻓـﻲ ظـﻞ
اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي ،ودراﺳﺔ ﺑﯿﺮك ودﯾﻠﯿﻚ ) (Perić & Delić, 2016اﻟﺘﻲ أظﮭﺮت وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺪور اﻟـﺬي ﺗﻘـﻮم
ﺑﮫ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮاﻣﺞ رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ،ودراﺳﺔ )ھﻨﺪ (2015 ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ أن دور اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻔﺎھﯿﻢ وأھﺪاف وأﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ ﯾﺰال ﻣﺘﻮﺳ ً
ﻄﺎ ﻣﻤﺎ ﯾـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ ﺗﻨﻤﯿـﺔ اﻟﻤﺴـﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﻟـﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒـﺎت ،وﺗﻮﺻـﻠﺖ
دراﺳﺔ )ﻣﺤﻤﺪ وﯾﻌﻘﻮب وﺳﻨﺎء (2013 ،إﻟﻰ أن درﺟﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ .أﻣﺎ دراﺳﺔ )ﻋﻼء (2011 ،ﻓـﺄظﮭﺮت
أن ھﻨﺎك دور ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻘﺎء ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﻟﺬا ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أن ﺗﻀﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗﮭﺎ  ،إذ إن ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ھﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول رﺳﺎﻟﺔ ﺻﺪق وﺧﺪﻣـﺔ إﻧﺴـﺎﻧﯿﺔ ﺗﮭـﺪف
إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎول ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وإﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﮭﺎ ,.ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜـﻦ اﻋﺘﺒـﺎر اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ﺑﻤﺜﺎﺑـﺔ اﻟﮭﯿﺌـﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ ﻟﻠﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ" ،ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﻀﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث ﺗﺘﻨﺎول ﻛﻞ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة  .ﻟـﺬﻟﻚ ﯾﺠـﺐ أن ﯾﻌﻄـﻰ ھـﺬا اﻟﻤﻔﮭـﻮم
دورا ً أﻛﺒﺮ ،واھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻜﺜﻔﺎ ً ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت .اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﯾﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻮطﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .وﻷن ھﺬا اﻟﺠﮭﺪ ﺟﮭﺪ ﺑﺸﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﯿﺎس وﺷﻐﻮف ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺗﺆﺳﺲ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﮭـﺬا اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴـﻲ
وأن ﺗﻮﻟﯿ ـﮫ أھﻤﯿ ـﺔ ﻛﺒ ـﺮى ﻣ ـﻦ ﺧ ـﻼل ﺗﺒﻨ ـﻲ اﻟﻤﺒ ـﺎدرات اﻟﺘ ـﻲ ﺗﺨ ـﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤ ـﻊ وإﻧﺸ ـﺎء ﺟ ـﺎﺋﺰة ﺳ ـﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌ ـﺎت ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴ ـﺔ ﻋﻠ ـﻰ ﺗﻘ ـﺪﯾﻢ اﻟﺨ ـﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ـﺔ وﺑﻨ ـﺎء
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ)وﻓﺎء .(2016،وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿـﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ ھﺬا اﻟﺪور.
اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ :
-

أن أﺳﺮ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﻀﻐﻮط ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد طﻔﻞ ﻣﻌﺎق ﺑﺪاﺧﻠﮭﺎ
أوﺻﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻀﺮورة ﺗﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﮭﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﯿﻦ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯨﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـﺎت ،ﻛﻤـﺎ
أﺳﻔﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻲ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،أي ﺿﻌﻒ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﺑﺼـﻮرة ﻓﻌﻠﯿـﺔ ،
ورﺑﻤﺎ ﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺣﺪاﺛﺔ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ،ﻛﻤﺎ أﻛﺪت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت
وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎدت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﺪراﺳﺎت ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻻطـﺎر اﻟﻨﻈـﺮي وﺗﺤﺪﯾـﺪ اﻟﻌﯿﻨـﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ،واﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺘﺒـﻊ،واﻷدوات
اﻟﻤﺘﻌﺪدة،ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ،وﺗﻌﺮف ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ – ﻓﻰ ﺣﺪود ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ – أﯾﺔ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻧﺤـﻮ ﺗﻠﺒﯿـﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ
وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ اﺗﺒـﺎع اﻟﻤـﻨﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠـﻲ اﻟﻮﺻـﻔﻲ،وﻗﺪ ﺗـﻢ ﺟﻤـﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧـﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘـﺔ اﻟﻜﻤﯿـﺔ )اﺳـﺘﺒﺎﻧﺔ( ،وﯾﺘﺸـﺎﺑﮫ اﻟﺒﺤـﺚ ﻣـﻊ ﺑﻌـﺾ
اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻌﯿﻨﺔ ؛ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻲ ﻋﯿﻨﺘﮭﺎ أﻣﮭﺎت ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺗﺘﺤﻤﻠﮫ اﻷﻣﮭﺎت داﺋﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌـﺐء اﻷﻛﺒـﺮ ﻓـﻲ ﺗﺤﻤـﻞ ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻄﻔـﻞ ذوي
اﻻﻋﺎﻗﺔ،ﻛﻤﺎ اﺗﻔﻖ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
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واﺧﺘﻠﻒ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ واﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ وﻓﻲ ﺗﻮﺟﮭﮫ ﻟﺪراﺳﺔ واﻗﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ
ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺑﺮز ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ.وﺗﻜﻤﻦ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓـﻲ اﻟﺤﺎﺟـﺔ اﻟﻤﺴـﺘﻤﺮة ﻟﻠﺘﺤﺴـﯿﻦ اﻟﻤﺴـﺘﻤﺮ ﻓـﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ

ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ وإﺟﺮاءاﺗﮫ
ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ
اﺗﺒﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ؛ ﺑﻮﺻﻔﮫ اﻷﺳﻠﻮب اﻷﻧﺴﺐ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ دراﺳـﺔ اﻟﻈـﺎھﺮة ﻛﻤـﺎ ﺗﻮﺟـﺪ
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﯾﮭﺘﻢ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ وﺻﻔًﺎ دﻗﯿﻘًﺎ ﻣﻨﻈًﻤﺎ ،وﺑﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻨﮭﺎ وﯾﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﯿﻤﮭﺎ وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﻛﻤﯿًﺎ وﻛﯿﻔﯿًﺎ )ﻓـﺆاد واﻣـﺎل (2010 ،ﺣﯿـﺚ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﯿﻠﮭـﺎ ،ﻋـﻦ طﺮﯾـﻖ دراﺳـﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ واﻟﻮاﺟـﺐ
ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﻟﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﺄﺧﺬ آراء اﻷﻣﮭﺎت ﺣﻮل واﻗﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ وأﺑﺮز اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ ﻟﺪورھﺎ ،ﺛﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ.

ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ
ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﻣﮭﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ذوات اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺠﻼت ﺑﻌﻤﺎدة ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم2022/2021م.

ﻋﯿِّﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻷﻣﮭﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮظﻔﺎت ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ذوات اﻹﻋﺎﻗﺔ) :ﺣﺮﻛﻲ ،ﺑﺼﺮي ،ﺳﻤﻌﻲ( واﻟﻤﺴﺠﻼت ﺑﻌﻤﺎدة ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وﻋﺪدھﻦ
) (53أًﻣﺎ ،و) (47ﻣﻮظﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻷﻣﮭﺎت أطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ) :اﻟﺬھﻨﯿﺔ ،واﻟﺒﺼﺮﯾﺔ ،واﻟﺴﻤﻌﯿﺔ ،واﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﺪ ،وﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ(،
وﯾﺒﯿﻦ ﺟﺪول ) (1ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮاﺗﮭﺎ.
ﻣﺘﻐﯿﺮات ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ
أﻋﻤﻞ
اﻟﻮظﯿﻔﺔ

ﺟﺪول ) (1ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺘﻜﺮار
47

اﻟﻨﺴﺒﺔ %
%47

ﻻ أﻋﻤﻞ

53

%53

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ

100
11
25

%100
%11
%25

اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
%52
52
ﺟﺎﻣﻌﻲ
%12
12
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
%100
100
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
%12
12
أﻗﻞ ﻣﻦ  26ﻋﺎًﻣﺎ
ﻣﻦ  26ﻋﺎًﻣﺎ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  35ﻋﺎًﻣﺎ
%14
14
%42
42
ﻣﻦ  35ﻋﺎًﻣﺎ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  45ﻋﺎًﻣﺎ
اﻟﻌﻤﺮ
%32
32
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  45ﻋﺎًﻣﺎ
%100
100
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﺪول ) (1اﺧﺘﻼف وﺗﺒﺎﯾﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﻮظﯿﻔﺔ واﻟﻤﺆھﻞ اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﻌﻤﺮ

إﻋﺪاد أداة اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﺮت ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
أ-

ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ

ھﺪﻓﺖ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أھﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻣﻊ رﺻﺪ واﻗﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﻠﻚ
اﻷﺳﺮ ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺑﺮز ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ب -إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﮫ اﻷوﻟﯿﺔ:
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷدﺑﯿﺎت واﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ،وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼـﯿﺔ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺤﺎور اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ،وﻛﺬا ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ.
 دراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺳﻤﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأھﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻼﺗﻲ ﯾﻤﺮن ﺑﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ أﺑﻨﺎﺋﮭﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﺼﻮرﺗﮭﺎ اﻷوﻟﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ) (12ﻋﺒﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻷول و) (16ﻋﺒﺎرة ﻓـﻲ اﻟﻤﺤـﻮر اﻟﺜـﺎﻧﻲ و) (12ﻋﺒـﺎرة ﻓـﻲ اﻟﻤﺤـﻮر اﻟﺜﺎﻟـﺚ ،وﻗـﺪروﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻌﺒﺎرات أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻋﺒﺎرات ﻗﺼﯿﺮة وأن ﺗﻜﻮن دﻗﯿﻘﺔ وواﺿﺤﺔ.
ت -اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﺟﺰأﯾﻦ:
© 2023 NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

68

…L. Bin-Saddiq: A Proposal for Activating

 اﻟﻘﺴﻢ اﻷول -ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﯿﺔ ﺑﺄھﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ،وﻧﻮع اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮد اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﺟﻤﻌﮭـﺎ ﻣـﻦ أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ،ﻣـﻊ ﺗﻘـﺪﯾﻢاﻟﻀﻤﺎن ﺑﺴﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،واﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘﻂ.
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ -ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻵﺗﯿﺔ :اﻟﻮظﯿﻔﺔ ،اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ،اﻟﻌﻤﺮ.ﺳـﺎ ﺧﻤﺎﺳـﯿًﺎ
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ -ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ) (40ﻋﺒﺎرة ،ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ،وﻣﺎ ﯾﻨﺪرج ﺗﺤﺘﮭﺎ ﻣـﻦ ﻋﺒـﺎرات ﻓﺮﻋﯿـﺔ ،وﻗـﺪ اﺳـﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﻣﻘﯿﺎ ًﻟﻠﯿﻜﺮت ،وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻤﺲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻟﻘﯿﺎس درﺟﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن أﻣﺎم ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ ﻋﺒـﺎرات اﻻﺳـﺘﺒﺎﻧﺔ ﺧﻤـﺲ ﺧﯿـﺎرات) :ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑﺸـﺪة – ﻣﻮاﻓـﻖ –
ﻣﺤﺎﯾﺪ – ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ  -ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة(.
ث -ﺿﺒﻂ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
أ -ﺻﺪق اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ )اﻟﺼﺪق اﻟﻈﺎھﺮي(:
ﺗﻢ ﻋﺮض اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﮭﺎ اﻷوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ ،ﺗﺄﻟﻔﺖ ﻣﻦ ) (11ﻣﺤﻜًﻤﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻐـﺮض
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﯿﺴﮫ اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﻦ اﻷداء اﻟﻤﻄﻠﻮب ،وﻣﺪى ﺻﻠﺔ ﻋﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺮاد ﻗﯿﺎﺳـﮫ ،وﻟﻠﺤﻜـﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺒـﺎرات وﺻـﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ودرﺟـﺔ وﺿـﻮﺣﮭﺎ
وﻣﻨﺎﺳﺒﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت ،وﻗﺪ اﻗﺘﺮح اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺤِّﻜﻤﯿﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻣﺜﻞ :ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات ،وﺣﺬف ﺑﻌﻀـﮭﺎ واﺳـﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﺑـﺄﺧﺮى ،وإﻋـﺎدة ﺻـﯿﺎﻏﺔ
ﺑﻌﻀﮭﺎ ،وﻗﺪ أ ُﺟﺮﯾﺖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء آراء اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺤِّﻜﻤﯿﻦ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺧﺮﺟﺖ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ.
ب -ﺻﺪق اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﺗﻢ ﺣﺴﺎب ﺻﺪق اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﯿﻦ درﺟﺔ ﻛﻞ ﻣﺤﻮر ﻣﻦ ﻣﺤﺎور اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﯿﺔ ﻗﺪرھﺎ ) (20أًﻣﺎ ،واﻟﺠـﺪول ) (2ﯾﻮﺿـﺢ
ذﻟﻚ.
ﺟﺪول ) (2ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ درﺟﺔ ﻛﻞ ﻣﺤﻮر ﻣﻦ ﻣﺤﺎور اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﮫ
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول
**0.88
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ
**0.87
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ
**0.83
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
** دال ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ  0.01ﻓﺄﻗﻞ
ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﺪول ) (2أن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط وﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ] ،[0.88-0.83ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒـﺎط داﻟـﺔ إﺣﺼـﺎﺋﯿًﺎ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى 0.01
ﻣﻤﺎﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺻﺪق اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ.
ت -ﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ :ﺗﻢ ﺣﺴﺎب ﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام "ﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻟﻔﺎ ﻟﻠﺜﺒﺎت" ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ.وﺟﺪول ) (3ﯾﻮﺿﺢ ذﻟﻚ.
ﺟﺪول ) (3ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺜﺒﺎت ﻟﻤﺤﺎور اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻛﻜﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
أداة اﻟﺒﺤﺚ
0.91
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول
0.92
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ
0.90
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ
0.92
اﻷداة ﻛﻜﻞ
ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﺪول ) (3أن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺒـﺎت اﻻﺳـﺘﺒﯿﺎن ﺑﻤﺤـﺎوره ﺟـﺎءت داﻟـﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى 0.01ﻓﻘـﺪ ﺗﺮاوﺣـﺖ ﻣـﺎ ﺑـﯿﻦ 0.90و ،0.92وأن ﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺜﺒـﺎت
ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻛﻜﻞ=0.92؛ ﻣﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ذو ﺛﺒﺎ ٍ
ت ﻋﺎٍل.

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ وﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ
 -1ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻷول ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ" :ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻣﮭﺎت؟" ،ﺗﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺮارات
واﻷوزان اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻣﮭﺎت ،وﺟﺪول ) (4ﯾﻮﺿﺢ ذﻟﻚ.
ﺟﺪول ) (4اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ
اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺸﺪة

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻣﺤﺎﯾﺪ

ﻏﯿﺮ
ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﯿﺮ
ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺸﺪة

اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

46

38

16

0

0

430

86.0

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ﻟﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌـﻼج
واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭـﺎ اﻷﺑﻨـﺎء ﻣـﻦ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.

اﻟﺘﻜﺮار

1
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اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻷﺑﻨﺎء
ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﻔﮭـﻢ وﺗﻘﺒـﻞ ﺣﺎﻟـﺔ
42
اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎوﻟـﺔ ﻹﻗﺎﻣـﺔ
ﺣﯿﺎة أﺳﺮﯾﺔ ﻋﺎدﯾﺔ.
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺨـﺪﻣﺎت اﻹرﺷـﺎدﯾﺔ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻣﺸـﻜﻼت اﻷﺑﻨـﺎء ﻣـﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ
42
)اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـــــﺔ واﻟﻨﻔﺴـــــﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﯾﺔ(
واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﻟﮭﺎ.
اﻟﺤﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻤﺰﯾـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﻟﻤﺴـﺘﻤﺮ
40
واﻟﺒﻨﺎء ﻣﻊ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
اﻟﺤﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺒـﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻼﺟﯿـﺔ واﻟﺨـﺪﻣﺎت
34
اﻻﺳﺘﺸـﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿـﻒ ﻣـﻦ اﻻﺿـﻄﺮاﺑﺎت
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺤﯿﻄﯿﻦ ﺑﮭﻢ.
اﻟﺤﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻤﺰﯾـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺣـﻮل
34
طﺮق ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
اﻟﺤﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻤﺰﯾـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺣـﻮل
34
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ
وﺗﻄﻮرھﺎ.
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻸﺑﻨﺎء
32
ﻣـــﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗـــﺔ ﻓـــﻲ ﺟﻤﯿـــﻊ اﻟﻤﺮاﺣـــﻞ
اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ.
اﻟﺤﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻤﺰﯾـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺣـﻮل
32
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳـﻮف ﺗﻘـﺪم ﻟﻸﺑﻨـﺎء ﻣـﻦ ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
اﻟﺤﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻤﺰﯾـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺣـﻮل
29
اﻟﺨـﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘـﻮﻓﺮة ﺣﺎﻟﯿًـﺎ ﻟﻸﺑﻨـﺎء ﻣـﻦ ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ.
اﻟﺤﺎﺟ ـﺔ إﻟ ـﻰ اﻟﻤﺰﯾ ـﺪ ﻣ ـﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ـﺎت ﺣ ـﻮل
23
طﺮق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
45

39

16

0

0

429

85.8

2

38

15

5

0

417

83.4

3

31

22

5

0

410

82.0

4

32

22

3

3

403

80.6

39

22

5

0

402

80.4

39

20

7

0

400

80.0

30

32

4

0

394

78.8

8

34

30

4

0

394

78.8

8

41

19

4

4

393

78.6

33

32

4

2

383

76.6

1
0

26

37

10

4

354

70.8

1
1

5
6
7

9

80.1
4809
%
ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺟﺪول ) (4أن اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﺟﮭـﺔ ﻧﻈـﺮ اﻷﻣﮭـﺎت ﺗﺮاوﺣـﺖ ﻣـﺎ ﺑـﯿﻦ )(70.8 :86؛ ﺣﯿـﺚ ﺟـﺎءت ﻋﺒـﺎرة:
)اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ﻟﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻼج واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ،وﺗﻔﺴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﺄﻧﮭـﺎ ﻧﺘﯿﺠـﺔ
ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ وﺗﻌﻮد إﻟﻰ أن رﻋﺎﯾﺔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ﯾﺴﺘﻨﺰف ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﯿﺮة ﺗﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿـﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻸﺳﺮة ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻧﻈًﺮا ﻷﻧﮭﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪرﯾﺒﯿـﺔ وﺗﺄھﯿﻠﯿـﺔ
ﺻـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾـﺔ اﻟﻄﺒﯿـﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿـﺎت اﻟﺠﺮاﺣﯿـﺔ واﻷﺟﮭـﺰة اﻟﺨﺎﺻـﺔ ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ
وﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ داﻋﻤﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة إﺿﺎﻓﯿﺔ ،أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺗﻔﺮض ﺷـﻜﻼً ﺧﺎ ً
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﻮاﺻﻼت وﺧﺪﻣﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺎﺑﻌﻮن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺑﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،...وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت إرﺷﺎدﯾﺔ وﺗﺄھﯿﻠﯿﺔ
وﺣﺎﺟﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻤﻜﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻻ ﯾﺴﺒﺐ ﻟﮭﻢ ﺿﻐﻮطﺎت وﺗﺤﺪﯾﺎت ﻣﻌﯿﺸﯿﺔ.
ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة) :اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل طﺮق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ( ،ﻓـﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿـﺐ اﻷﺧﯿـﺮ .وﺗﻌـﺰو اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ھـﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠـﺔ إﻟـﻰ
اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺣﻮل إﻋﺎﻗﺔ اﺑﻨﮭﻢ وأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﺿﻤﻦ ﻧﻄـﺎق
روﺗﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﻲ ،وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻈﮭﺮھﺎ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ،رﻏﻢ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وطﺮق اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟـﺎت اﻟﻤﻠﺤـﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻟﻔﮭﻢ إﻋﺎﻗﺔ اﺑﻨﮭﻢ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘًﺎ ﻟﺘﺼﻮر ﻣﺎ ﯾﺘﻮﻗﻌﻮﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻟﺬا ﻓﮭﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻛﺘﺐ وﻣﺼﺎدر ﺗﮭﺘﻢ ﺑﻜﻞ ھﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ وﻛـﺬﻟﻚ إﻟـﻰ ﺑـﺮاﻣﺞ
إرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻨﺸﺮات واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺎﺑﮭﺎ وطﺮق اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ.
وﻋﻜﺴﺖ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣـﻦ وﺟﮭـﺔ ﻧﻈـﺮ اﻷﻣﮭـﺎت ﻋﯿﻨـﺔ اﻟﺒﺤـﺚ واﻟﻤﻘـﺪرة ﺑـــ )(%80.1؛ ارﺗﻔـﺎع ﻣﻌـﺪل اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت أﺳـﺮ
اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺪرﺟﺔ )ﻛﺒﯿﺮة( ،وﺗﻤﺜﻠﺖ أﺑﺮز ھﺬه اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ﻟﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻼج واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﻔﮭﻢ وﺗﻘﺒﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﯿﺎة أﺳﺮﯾﺔ ﻋﺎدﯾﺔ.وﺗﻌﺰو اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﺣﺘﯿﺎج أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﮭـﺎرات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﺗﺪرﯾﺐ وﺗﻌﻠﯿﻢ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﻛﻮن اﻓﺘﻘﺎد ﻣﻌﻈﻢ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺎدﯾﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﺣـﻮل طﺒﯿﻌـﺔ اﻹﻋﺎﻗـﺔ اﻟﺘـﻲ ﯾﻌـﺎﻧﻲ
ﻣﻨﮭﺎ أﺑﻨﺎؤھﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ واﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻷﺳﺮ؛ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻜﯿﻒ اﻟﺤﯿﺎة
اﻷﺳﺮﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻵﺧﺮﯾﻦ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ إﻟﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻨﮭﻢ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﯾﺠﺎد أﻧﻈﻤﺔ دﻋﻢ داﺧﻠﻲ ﻟﺘﻠـﻚ اﻷﺳـﺮ ،وإﻟـﻰ اﺣﺘﯿـﺎج
ﺻﺎ اﻷﺧﻮة واﻷﺻﺪﻗﺎء ،ورﺑﻤﺎ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺗﺮﺟﻊ إﻟـﻰ أن وﺟـﻮد اﺑـﻦ ﻣﻌـﺎق ﻓـﻲ اﻷﺳـﺮة ﯾﺘﺮﺗـﺐ
اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ إﻟﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﺑﻨﮭﻢ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ وﺧﺼﻮ ً
ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺸﻜﻼت إﺿﺎﻓﯿﺔ وﻋﻼﻗﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﯿﺪًا ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﯿﻒ اﻷﺳﺮة وﺗﻮﺟﺪ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
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وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺧﺒﺮة أﺳﺮة اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ؛ ﻓﻜﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮوف إن آﺑـﺎء وأﻣﮭـﺎت اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ﻻ ﯾﺤﺴـﻨﻮن رﻋﺎﯾـﺔ أﺑﻨـﺎﺋﮭﻢ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ إﻣﺎ ﻟﺠﮭﻞ ﺑﺤﺎﻟﺘﮫ وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ أو ﻟﻨﻘﺺ اﻟﺨﺒﺮة ﺑﺮﻋﺎﯾﺘﮫ أو ﻟﻔﮭﻢ ﺧﺎطﺊ ﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت اﻷﺳﺮة أو ﻟﻌﺪم ﺗـﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧـﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾـﺔ واﻟﻌﻨﺎﯾـﺔ ﺑـﮫ ﻛـﻞ ھـﺬه اﻷﺳـﺒﺎب
ﺟﻌﻠﺖ أﺳﺮ ھﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﯾﻮاﻓﻘﻮن ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ أھﻤﯿﺔ وﺿﺮورة ﺗﻠﺒﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﻢ.
وﻟﺬا ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن اﻟﺸﺨﺺ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ھﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻠﺪه وﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ،وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﺟﺰًءا ﻣـﻦ ﺟﺴـﺪه ،أو ﺗﻌﻄـﻞ أﺣـﺪھﺎ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﺮى أن ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻷھﺎﻟﻲ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿًﺎ وﻧﻔﺴﯿًﺎ وإرﺷﺎدﯾًﺎ ،أﻣﺮ ﺿﺮوري ،ﻓﮭـﻢ ﻓﺌـﺔ ﺗﺴـﺘﺤﻖ ﻛـﻞ اﻟﺘﺸـﺠﯿﻊ واﻟﺜﻨـﺎء وﺗـﻮﻓﯿﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻷھﺎﻟﻲ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ أن ﺗﺄھﯿﻞ وﺗﺪرﯾﺐ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻜﯿـﻒ ﻣـﻊ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﯾﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿـﺔ اﻟﺨﺎﺻـﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜـﺔ إذا ﻟـﻢ ﯾﺘﻌـﺎون ﻣـﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿـﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾـﺔ واﻟﻄﺒﯿـﺔ واﻟﺘﺄھﯿﻠﯿـﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿـﺔ ﻟﻤﺴـﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻋﻠـﻰ ﺗﺠـﺎوز
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﻮﻧﮭﺎ ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ اﻷدوار اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ،ﻟﮭﺎ دور ھﻮ ﻣﻦ أھـﻢ
أدوارھﺎ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ دراﺳـﺔ ﻛـﻞ ﻣـﻦ )ﻣﺤﻤـﺪ ووﻓـﺎء وﻓﯿﺼـﻞ2018 ،؛ ﺳـﯿﺪ2020 ،؛ أﺣﻤـﺪ2014 ،؛ Sculli, Chiu,Turnbull&Summers,2013
2011؛ ﻋﺪﻧﺎن2009 ،؛ McKay,2007؛ Sen&Yurtsever,2007؛ ذھﺐ2006 ،؛ ﺳﮭﺎ (2006 ،ﻣﻦ ﺣﯿﺚ وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت
اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻠﺒﯿﺘﮭﺎ ﻟﺪى أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
 -2ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ" :ﻣﺎ واﻗﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ
اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻣﮭﺎت؟" ،ﺗﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺮارات واﻷوزان اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل واﻗﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻣﮭﺎت ،وﺟﺪول ) (5ﯾﻮﺿﺢ ذﻟﻚ.
ﺟﺪول ) (5اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل واﻗﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ
اﻟﻌﺒﺎرات

اﻟﺘﻜﺮار

ﻋﻘﺪ اﻟـﺪورات واﻟﻤﺤﺎﺿـﺮات ﻟﺘﻘـﺪﯾﻢ اﻟﻨﺼـﺢ
واﻹرﺷﺎد ﻷﺳـﺮ ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ﺣـﻮل اﻟﺘﻐﻠـﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﻮاﺟﮭﮭﻢ ﻓـﻲ
ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﺗﺪﻋﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم أﺳﺮ
وﺗﻮﻋﯿــ ـﺔ
اﻷﺷــ ـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗــ ـﺔ
اﻟﻤﺘﻄـ ـﻮﻋﯿﻦ ﻓﯿﮭـ ـﺎ ﻣـ ـﻦ ﺧـ ـﻼل ﺗﺰوﯾـ ـﺪھﻢ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت واﻟﺘﻜﺘﯿﻜﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣـﻞ
ﻣﻊ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﻋﻘـﺪ ﺟﻠﺴـﺎت إرﺷـﺎدﯾﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿـﺔ وﻓﺮدﯾـﺔ
ﻟﺘﺪرﯾﺐ أوﻟﯿﺎء أﻣﻮر اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﮭﺎرات ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
ﻧﺤﻮ اﻹﻋﺎﻗﺔ )اﻟﻮﺻﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(.
ﻋﻘ ـﺪ ﻧ ـﺪوات ﻣ ـﻦ ﻗﺒ ـﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼ ـﯿﻦ ﻟﺘﻘ ـﺪﯾﻢ
إرﺷــﺎدات ﺗﺴــﺎﻋﺪ أﺳــﺮ اﻷﺷــﺨﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻠﮭﻢ ﻹﻋﺎﻗﺔ أﺑﻨـﺎﺋﮭﻢ ﻣـﻦ ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ.
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ
واﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻷﺷـﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ.
اﻻﺷـﺘﺮاك ﻓـﻲ وﺿـﻊ وﺗﻄـﻮﯾﺮ اﻟﺘﺸـﺮﯾﻌﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق أﺳﺮ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
إﺻﺪار ﻣﻄﻮﯾﺎت إﻋﻼﻣﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺰوﯾـﺪ أﺳـﺮ
اﻷﺷ ـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗ ـﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣ ـﺎت ﺣ ـﻮل
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘـﺪم ﺧـﺪﻣﺎت ﻷﺑﻨﮭﻤـﺎ ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ.
إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺣﻮل أﻓﻀﻞ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ
اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺴـﻦ ﻣـﻦ اﻟﺤﺎﻟـﺔ اﻟﻨﻔﺴـﯿﺔ

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺸﺪة

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻣﺤﺎﯾﺪ

ﻏﯿﺮ
ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﯿﺮ
ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺸﺪة

اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ
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ﻷﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﻋﻘـﺪ ورش ﻋﻤـﻞ ﻟﺘـﺪرﯾﺐ أﺧـﻮة اﻷﺷـﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ واﻟﺘﻮاﺻـﻞ
5
58.0
290
13
11
42
19
15
اﻟﺴﻮي ﻣﻊ أﺧﻮﺗﮭﻢ ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘـﺔ
ﻓﺎﻋﻠﺔ.
إﻧﺸــﺎء وﺣــﺪات ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ ﻹرﺷــﺎد أﺳــﺮ
5
58.0
290
12
23
38
15
12
اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﺳﺘﻀــﺎﻓﺔ ﻣﮭﻨﯿــﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼــﯿﻦ ﻟﻤﺤﺎﺿــﺮة
أﺳــﺮ اﻷﺷــﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗــﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑــﺔ
6
56.0
280
10
21
40
17
12
اﻟﺼــﺤﯿﺤﺔ ﺣــﻮل اﻷﺳــﺌﻠﺔ اﻟﺘــﻲ ﯾﻄﺮﺣﻮﻧﮭــﺎ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
إﻣﺪاد أوﻟﯿﺎء أﻣﻮر اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ
7
55.4
277
17
23
39
11
10
ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﯿﻂ ﻧﻈﺎم
ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺟﯿﺪ ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﻢ.
ﻋﻘﺪ دورات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﻋﺪاد وﺗﺄھﯿـﻞ أﺳـﺮ
8
54.8
274
8
20
40
20
12
اﻷﺷــﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ
اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻷﺳﺮ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
8
54.8
274
18
18
49
8
7
ﺣـﻮل اﻟﻮظـﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻷﺑﻨـﺎﺋﮭﻢ ﻣـﻦ ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻗﯿﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺠﺎﻣﻌﯿـﺔ ﺑﻨﺸـﺮ اﻟـﻮﻋﻲ
9
53.6
268
15
23
35
15
12
ﺑـﯿﻦ أﻓـﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺑﺎﻷﺳـﺎﻟﯿﺐ اﻷﻓﻀـﻞ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
إﻋﺪاد ﺗﻘـﺎرﯾﺮ وأوراق ﻋﻤـﻞ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺄﺳـﺎﻟﯿﺐ
10
53.6
268
13
23
36
15
13
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﺔ اﻟﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺷـﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻟﻈﺮوف إﻋﺎﻗﺘﮭﻢ.
%58.8
2874
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺟﺪول ) (5أن اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ﺗﺮاوﺣـﺖ ﻣـﺎ ﺑـﯿﻦ
)(53.6 :61.6؛ ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة) :ﻋﻘﺪ اﻟﺪورات واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد ﻷﺳﺮ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﻢ
ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻋﺎﻗﺔ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ،وﺗﻌﺰو اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟـﻰ أن اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ ﺑﯿﺌـﺔ ﺧﺼـﺒﺔ ﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻨـﺪوات واﻟﻤـﺆﺗﻤﺮات اﻟﻌﻠﻤﯿـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﻤﺸﻜﻼت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﻌﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺳﺮ.
ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة) :إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﯾﺮ وأوراق ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﺔ اﻟﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻟﻈﺮوف إﻋﺎﻗﺘﮭﻢ( ﻓـﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿـﺐ اﻷﺧﯿـﺮ.
وﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﺗﻔﺎق اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻷﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎد ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺣﺎﺟﺎت ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ رﻋﺎﯾﺘﮭﻢ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮭﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﯿﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﻮﻧﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻹﻧﺠﺎب اﺑﻦ ﻣﻌﺎق ﻓﻲ اﻷﺳﺮة.
وﻋﻜﺴﺖ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﻘﺪرة ﺑـــ )(%58.8؛ ﺗﺮاﺟـﻊ دور اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ وأن واﻗﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺟﺎء ﻣﺘﻮﺳ ً
ﻄﺎ .ﻣﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻏﯿﺎب إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻟﺪور اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ ﻓـﻲ ﻋـﻼج اﻟﻤﺸـﻜﻼت اﻟﺘـﻲ ﺗﻮاﺟـﮫ أﺳـﺮ
اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ.
وﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺟـﺎء أدﻧـﻰ ﻣـﻦ اﻟﻤﺴـﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠـﻮب،
وﺟﺎء ھﺬا اﻟﺪور ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ رؤﯾﺔ ورﺳﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎدي ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺪور اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺴﺨﯿﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒـﺮاﻣﺞ واﻟﺨـﺪﻣﺎت
ﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف ،وﺗﻌﺰو اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮق اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ﻋـﻦ طﺮﯾﻘﮭـﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿـﻖ ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﺗﺠـﺎه أﺳـﺮ
اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ورﺑﻤﺎ ﺗﻌﻮد ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﯾﻘﺘﺼﺮ دورھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ دون اﻻرﺗﻘﺎء إﻟﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻻرﺗﺒـﺎط ﺛﻨـﺎﺋﻲ اﻻﺗﺠـﺎه واﻟﺸـﺮاﻛﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻜﺮﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ طﻠﺒﺔ وﻛﻠﯿﺎت وأﻗﺴﺎم وﻣﺮاﻓﻖ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وﺧﺒﺮات ﺑﺤﺜﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم وأﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺟﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟـﻰ أﻧﮭـﺎ ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺷـﺮاﻛﺔ طﻮﯾﻠـﺔ اﻷﺟـﻞ أو ﺣﺘـﻰ ﻣﺸـﺎرﯾﻊ دورﯾـﺔ ﻣﺸـﺘﺮﻛﺔ ﺑـﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ
وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﺤﺎول إﺣﺪاث اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﺎ وﻣﻄﺎﻟﺐ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،واﻟﺬي ﻻﺑـﺪ
ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ وﺧﻄﻂ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷھﻢ واﻟﻤﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﻷوﻟﻮﯾـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﺨـﺺ ﺗﻠﺒﯿـﺔ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺬي ﻣـﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗـﻊ أﻧـﮫ ﻻ ﯾـﺘﻢ ﺑﻜﻔـﺎءة ﻋﺎﻟﯿـﺔ  ،وﻣـﻦ ھﻨـﺎ وﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ھـﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠـﺔ ﻻﺑـﺪ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـﺎت أن ﺗﻌـﻲ أن ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق  ،ﻓﺎﻹﻧﻔﺎق ﻣﺎ ھﻮ إﻻ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ،وھﺬا ﯾﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﻀﺮورة
وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺟﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟـﻰ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻗﻨﺎﻋـﺔ ﺗﺎﻣـﺔ ﻟـﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ﺑـﺄن رﻋﺎﯾـﺔ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ ھﻲ ﻣﺠﺎﻻت واﺳﻌﺔ وﻣﺤﺎور واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
وھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﺆﻛﺪ رأي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓـﻲ اﻟﺨﺪﻣـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿـﻖ آﺛﺎرھـﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿـﺔ إﻻ أن ھـﺬه
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟـﺪﻋﻢ اﻟﻤـﺎدي أو رﻋﺎﯾـﺔ اﻟﻨﺸـﺎط
أو اﻹﺷﺮاف أو اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻛﻘﻀﺎﯾﺎ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ.
وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ دراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ )اﺣﻤﺪ2020 ،؛ ھﻨﺪ2015 ،؛ ﺧﺎﻟﺪ2015 ،؛ واﻟﺤﯿﻠﺔ وﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ وﺿﻘﻮارة2013 ،؛ واﻟﺮواﺷﺪة (2011 ،ﻣﻦ ﺣﯿـﺚ
إن اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﺤﻘﻖ دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺪرﺟـﺔ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ ،وﺗﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻊ دراﺳـﺔ )اﻟﺸـﻤﺮي (2014 ،واﻟﺘـﻲ ﻛـﺎن أﺑـﺮز ﻧﺘﺎﺋﺠﮭـﺎ أن ھﻨـﺎك دور "ﺟﯿـﺪ"
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ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ )ﺑﯿﻮﻣﻲ وطﯿﻔﻮ وﻋﯿﺴﻰ2021 ،؛ وﺟﺮر2019 ،؛ ﻣﺤﻤـﺪ وﯾﻌﻘـﻮب وﺳـﻨﺎء2013 ،؛ ﺳـﻨﺎء (2012 ،واﻟﺘـﻲ أﺟﻤﻌـﺖ ﻋﻠـﻰ أن ﻗﻀـﯿﺔ
اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﻀﯿﺔ ﻓﺮدﯾﺔ ،ﺑﻞ ھﻲ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮه ،ﻟﺬا ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿـﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴـﺎت واﻟﻘﻄـﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌـﺎم واﻟﺨـﺎص ﻟﻠﺤـﺪ ﻣـﻦ اﻵﺛـﺎر اﻟﺴـﻠﺒﯿﺔ
ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻨﮭﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ.
 -3ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ" :ﻣﺎ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ
اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻣﮭﺎت؟" ،ﺗﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺮارات واﻷوزان اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ واﻟﻨﺴـﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾـﺔ ﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﯿﻨـﺔ اﻟﺒﺤـﺚ ﺣـﻮل ﻣﻌﻮﻗـﺎت
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻣﮭﺎت ،وﺟﺪول ) (6ﯾﻮﺿﺢ ذﻟﻚ.
ﺟﺪول ) (6اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ
اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت

ﺗﺮﻛﯿﺰ دور اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿـﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿـﺔ
دون ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺗﮫ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﻢ
اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ.
ﻗﻠﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﺘﻜـﻮﯾﻦ ﺟﯿـﻞ
ﺟﺪﯾــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻄــﻮﻋﯿﻦ اﻟﺸــﺒﺎب أو ﺻــﻘﻞ
ﻣـﻮاھﺒﮭﻢ ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل اﻟﻌﻤـﻞ اﻷھﻠـﻲ اﻟﻤـﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺄﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﻗﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﻲ
ﻓ ـﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ـﺔ ذات اﻟﺼ ـﻠﺔ ﺑﺄﺳ ـﺮ اﻷﺷ ـﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﻔﮭﻮم وﻓﻮاﺋـﺪ اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺄﺳﺮ
ﻟــﺪى ﻣﻌﻈــﻢ
اﻷﺷــﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗــﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
ﻏﯿﺎب اﻷطﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗـﻮﻓﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧـﺎت
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣـ ـﺎت اﻟﻼزﻣـ ـﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿـ ـﻞ اﻟﻤﺴـ ـﺆوﻟﯿﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺟﮭـﻮد اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ﻏﺎﻟﺒًـﺎ ﻓـﻲ أﻋﻤـﺎل
ﺧﯿﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ دون اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ
ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ،ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺨﻠـﻂ ﺑـﯿﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾـﺔ
واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﻗﻠ ـﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣ ـﻞ ﺑ ـﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌ ـﺔ وﺑ ـﯿﻦ اﻟﻮﺣ ـﺪات
اﻟﺨﺎرﺟﯿـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟﺘـﻲ ﺗﺮﻋـﻰ اﻷﺷـﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ.
ﺿﻌﻒ وﺟﻮد ﺧﻄﺔ واﺿـﺤﺔ اﻟﻤﻌـﺎﻟﻢ ﺷـﺎﻣﻠﺔ
وﻣﻨﻈﻤـﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭـﺔ اﻟﻤﺸـﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿـﺔ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺄﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ
ﻛﺄﺣــﺪ أوﻟﻮﯾــﺎت اﻟﻤﺴــﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿــﺔ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻗﻠﺔ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺧﺒﺮاء ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓـﻲ ﻗﻀـﺎﯾﺎ
أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻣﺸﻜﻼﺗﮭﻢ.
ﻧﻘﺺ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻣﻦ ذوي اﻟﻜﻔﺎءة
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻷﺑﺤﺎث ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﻟﯿﺲ
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻗﻠــــﺔ إدراك اﻟﻘﯿــــﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿــــﺔ ﺑﺄھﻤﯿــــﺔ

اﻟﻮزن
اﻟﻨﺴﺒﻲ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

اﻟﺘﻜﺮار

85.0

1

2

ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺸﺪة

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻣﺤﺎﯾﺪ

ﻏﯿﺮ
ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﺸﺪة

42

42

15

1

0

425

37

40

22

0

1

412

82.4

35

44

15

6

0

408

81.6

3

34

39

17

10

0

397

79.4

4

32

41

17

10

0

395

79.0

5

32

42

17

7

2

395

79.0

5

31

44

12

13

0

393

78.6

6

30

46

15

4

5

392

78.4

7

32

43

11

11

3

390

78.0

8

25

35

27

13

0

372

74.4

9

29

25

32

12

2

367

73.4

10

28

23

37

12

0

367

73.4

11
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ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻧﺤـﻮ ﺗﻠﺒﯿـﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت
أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
%78.5
4713
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺟﺪول ) (6أن اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ﺗﺮاوﺣـﺖ ﻣـﺎ
ﺑﯿﻦ )(73.4 :85؛ ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة )ﺗﺮﻛﯿﺰ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ دون ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺗﮫ وﻣـﻦ ﺿـﻤﻨﮭﻢ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ وأﺳـﺮھﻢ(
ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ،وﺗﻌﺰو اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ اﺧﺘﺰال وظﯿﻔﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻘﻂ ،وﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﻸﻋﺒﺎء اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻷﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ طـﻮال اﻟﻌـﺎم
ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻋﺰوف ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺛﻼث وظﺎﺋﻒ وھﻲ :اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة) :ﻗﻠﺔ إدراك اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻠﺒﯿـﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ( ﻓـﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿـﺐ اﻷﺧﯿـﺮ .وﺗﻌـﺰو
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اھﺘﻤﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻋـﺪة ﺑﯿﺎﻧـﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺘﻔﻌﯿـﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺠﺎه ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ ،وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺬا اﻟﻤﻌﻮق ﺣﯿﺚ إن ﻗﻠﺔ إدراك اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ
ﻧﺤﻮ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ھﻮ اﻟﻤﻌﻮق اﻷول واﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼ دون ﻗﯿـﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ ﺑـﺪورھﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﺗﺠـﺎه ﺗﻠﺒﯿـﺔ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻷن ﻗﻠﺔ إدراك اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ ﻟﻌﺪم وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـﺔ ﺗﺠـﺎه
ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
وﻋﻜﺴﺖ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻤﻘﺪرة ﺑــ)(%78.5؛ ارﺗﻔـﺎع
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺗﻤﺜﻠﺖ أﺑﺮز ھﺬه اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺗﺮﻛﯿﺰ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ دون ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺗﮫ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﻢ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ. ﻗﻠﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ ﺟﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب أو ﺻﻘﻞ ﻣﻮاھﺒﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. ﻗﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.وﺗﺮﺟﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ذﻟﻚ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ أن ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈًﺮا ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺑﺪ أن ﯾﻮاﺟﮫ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﮫ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم ﻗﯿﺎم
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺪورھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻟﺬا ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻧﻮﻟﯿﮫ اﻻھﺘﻤﺎم ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺣﺼﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت
ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻀﺮورة وﺣﺘﻤﯿﺔ وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ
اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت.
وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ دراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ )ﺻﺎﻟﺤﺔ2017 ،؛ ﻣﺤﻤـﺪ2017 ،؛ ﻋﺴـﻜﺮ (2009 ،ﻣـﻦ ﺣﯿـﺚ وﺟـﻮد ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﻌـﻮق دون ﻣﻤﺎرﺳـﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺪورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
 -4ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ":ﻣﺎ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘـﺮح ﻟﺘﻔﻌﯿـﻞ ﻣﻤﺎرﺳـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿـﺔ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ؟" ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﻦ أدﺑﯿﺎت ،واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ وﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﻤﺎرﺳـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﺤـﺪ ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳـﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺎ أﺳـﻔﺮت ﻋﻨـﮫ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿـﺔ ،وﻛﻠﮭـﺎ
ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ،وﺑﻌـﺪ اﻹطـﻼع ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺪﯾـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﺼـﻮرات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣـﺔ ﻣﺜـﻞ )ھﻨـﺎء2019 ،؛
ﺳﻤﯿﺮة2017 ،؛ ﺣﻨﺎن2017 ،؛ ﻣﺪﯾﺤﺔ .(2016 ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ھﻨﺎ آﻟﯿﺎت وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘـﺮح ﻟﺘﻔﻌﯿـﻞ ﻣﻤﺎرﺳـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﯾﺘﻤﺜﻞ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول  -ﻣﺒﺮرات ودواﻋﻲ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح
 -1ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮورة ﺣﺘﻤﯿﺔ ﻧﻈًﺮا ﻟﻸدوار اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﺘـﻲ ﻓﺮﺿـﺘﮭﺎ ﺗﺤـﺪﯾﺎت اﻟﻌﺼـﺮ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗـﮫ وﻋﻠــﻰ رأﺳـﮭﺎ اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 -2اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ووظﺎﺋﻔﮭﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة؛ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ھﻲ ﺗﻠـﻚ اﻟﻨﻈـﺮة اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾـﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ،وﻟﻜﻦ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﯿﻮم ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺤﺜﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﯿﺠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
 -3اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻋﺎﻟﻤﯿًﺎ وﻣﺤﻠﯿًﺎ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ ﺟﺰًءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺪ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﯾـﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ وﺗﺄھﯿـﻞ أﺳـﺮھﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻷھﻤﯿﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ.
 -4اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺣﺪ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
 -5أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺳﺮ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻗﯿﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺄدوارھﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وأﺳـﺮ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
 -6رؤﯾﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﯿﺚ ﺗ ُﻌﺪ رﻛﯿﺰة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓـﻲ ﺗﺮﺳـﯿﺦ ﻣﺒـﺎدئ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﻔﺎھﯿﻤﮭﺎ.
 -7اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﺑﻂ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ.
 -8اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ دﻣﺞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺒـﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿـﺔ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ  -أﺳﺲ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح
 -1ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻹطﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
 -2ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق اﻷوﻟـﻰ ﻟﺘﺤﺪﯾـﺪ ﺣﺠـﻢ اﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ وواﻗـﻊ ﻣﻤﺎرﺳـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت
ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ھﺬه اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ.
 -3اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
 -4اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ وأدوارھﺎ ووظﺎﺋﻔﮭﺎ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻨﺒﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺼﻮر ﻣﻦ:
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 -1ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺻﻮرة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ ﺧﻼل دﻣﺠﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 -2اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻮﯾﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ رؤﯾﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ2030وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮطﻨﻲ2020ﺣﯿﺚ أﻛﺪا ﻋﻠـﻰ
أھﻤﯿﺔ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ.
 -3ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ وﻓﻖ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﯿﺔ ،وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻄﺒﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
 -4اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻛﻮﺳـﺎﺋﻞ وﻗﺎﺋﯿـﺔ ﻟﻌـﺪم وﻗـﻮع أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﺸـﺎﻛﻞ واﻟﺘﺨﻔﯿـﻒ ﻣـﻦ ﺣـﺪﺗﮭﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻠﺒﯿـﺔ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ  -أھﺪاف اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﯾﮭﺪف اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻵﺗﯿﺔ:
 اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت. وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻹرﺷﺎد ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺗﻤﻜﻦ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦاﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ واﻟﺘﺄھﯿﻞ ،وﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﻌﻜـﺲ أھـﺪاف وﺗﻄﻠﻌـﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ ﺿـﻤﻦ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻮﯾﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻹرﺷﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺄھﯿﻠﯿﺔ ﻷﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗﮭﻢ ودورة ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ.
 وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ ﻷﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. ﺗﻮﺟﯿﮫ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺮﺑﻂ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿـﺔ ﺳـﻮاء اﻟﺒﺤﺜﯿـﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾـﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﯿـﺔ ﺑﻘﻀـﺎﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿـﺔ وﺧﺎﺻـﺔ أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوياﻹﻋﺎﻗﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ وﻓﻖ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
 ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺪوات واﻟﻠﻘﺎءات اﻹرﺷﺎدﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻠﺴﺎت إرﺷﺎدﯾﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ وﻓﺮدﯾـﺔ وﺗﺮﻓﯿﮭﯿـﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿـﻒ اﻟﺘـﻮﺗﺮ واﻟﻀـﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻟـﺪى أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺄھﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺄﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸـﺎرﯾﻦ واﻷطﺒـﺎء اﻟﻨﻔﺴـﯿﯿﻦاﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺘﻮﺟﯿﮫ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،واﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻣﮭﻢ
وﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ.
 إرﺷﺎد ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار واﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿـﻖ أھـﺪافاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.
 ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻧﺘﺒﺎه ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻷﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻮل أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وطﺮق اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻌﮭﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﻀـﻐﻂواﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،وﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﯿﮫ ﻣﻦ دﻋﻢ.
 ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ دورھﺎ اﻟﺮﯾﺎدي ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ  -ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻷﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ :ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﻢ ،اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ،ﻣﺸﻜﻼﺗﮭﻢ ،وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ؟
 -2ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ رؤﯾﺔ ورﺳﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮات ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ.
 -3إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻗﻄﺎع ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻷﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
 -4ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
 -5ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﯿﺎر اﻷدوار اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﮭﺎ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺆﺳﺴـﺎﺗﮫ ﻓـﻲ
دﻣﺞ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ وﺗﻜﯿﯿﻔﮭﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿًﺎ.
 -6ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻓﺮﯾﻖ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐـﻲ ﺗﻘـﺪﯾﻤﮭﺎ وﯾﺴـﮭﻢ ﻓـﻲ ﻧﺸـﺮ ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﺑـﯿﻦ ﻣﻨﺴـﻮﺑﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﻠﻮًﻛﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ.
 -7إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة اﻷھﺪاف وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﻠﯿًﺎ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻷﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
 -8ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺪﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
 -9إﻋﺪاد دﻟﯿﻞ ﺧﺎص ﺑﺄﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﯾﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺄھﯿﻠﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ وﻏﯿﺮھـﺎ ﺑﻤـﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻊ ﺟﻤﯿـﻊ ﻓﺌـﺎت
اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء وﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ واﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺤﻜـﻮﻣﻲ اﻟﺨـﺎص واﻟﺠﻤﻌﯿـﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻘـﺪم ﺧـﺪﻣﺎت ﻟـﺬوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
إﻧﺸﺎء ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺘﮭﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻓـﻲ ﺗـﺬﻟﯿﻞ اﻟﻤﺸـﺎﻛﻞ
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اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﻮﻧﮭﺎ واﻟﻌﻘﺒﺎت.
ﺗﻜﺜﯿﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺬي ﯾﻮﺟﮫ أﺳﺮ ذوي
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اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﻢ وﺗﻄﻮرات اﻟﻌﺼﺮ.
ﺗﻔﻌﯿﻞ دور ﻋﻤﺎدة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻄﺮح ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻷﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌـﺎون ﻣـﻊ اﻟﺠﮭـﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿـﺔ
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اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﺘﺄھﯿﻠﯿﺔ ،ﺑﮭﺪف ﺗﺪرﯾﺐ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮھﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
اﻗﺘﺮاح دﺑﻠﻮم ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻣﻔﺘﻮح أو ﻣﺆھﻞ ﻷﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﯾﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪد اﻟـﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿـﺔ أو اﻟﻔﺼـﻮل اﻟﺪراﺳـﯿﺔ ﺑﻤـﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻊ ﻧـﻮع
-13
اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﺳﺮة.
ﺗﻔﻌﯿﻞ دور ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻤﯿﺪ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿـﻞ دور أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ
-14
ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻮاﺿﯿﻊ وﻣﺤﺎور ﺟﺪﯾﺪة ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪرﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒـﺮاﻣﺞ اﻹرﺷـﺎدﯾﺔ واﻟـﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿـﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣـﺔ ﻟﮭـﺬه
اﻷﺳﺮ.
رﺑﻂ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص ذوي
-15
اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ.
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-16
إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﻮﯾﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺴﺎدس  -إﺟﺮاءات ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح
أوًﻻ  -إﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت أو ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﮭﺎ؛ ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ واﻟﻮﺻﻮل اﻟﺸـﺎﻣﻞ ﻷﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻣﻊ رﺻﺪ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ -اﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :إﺟﺮاء ﻣﺴﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﻷﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺗﻤﮭﯿﺪًا ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎﺗﮭﻢ،
وﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻷﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﻜﻞ أﺳﺮة ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻـﺔ
ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﮭﻢ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻋﺪاد ﻋﻀﻮ ھﯿﺌـﺔ اﻟﺘـﺪرﯾﺲ ﻟﻠﻌﻤـﻞ ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل ﺧﺪﻣـﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ وﻓـﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ ﻣﮭﻨﯿًﺎ وﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻋﺪاد وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ،وﺗﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺳﻮاء ﻛـﻮادر ﺑﺸـﺮﯾﺔ أو أﺟﮭـﺰة وﺗﻘﻨﯿـﺎت،
وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﯿﺸﻤﻞ ذﻟﻚ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻜﻮادر اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺗﺸﺠﯿﻊ
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﯾﻖ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،واﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﺟﯿـﺪ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑـﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳـﺒﺔ ﻟﻀـﻤﺎن
ﺟﻮدة ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻷﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﺳﺘﻤﺮار ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ،واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟﺴـﻌﻮدي ﺑﻘﻀـﺎﯾﺎ أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ ودﻋﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ.
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ  -إﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗـﻮﻓﯿﺮ ﺧـﻂ ﺳـﺎﺧﻦ ﻟﻺﺑـﻼغ ﻋـﻦ اﻟﺘﻨﻤـﺮ واﻟﺘﻤﯿﯿـﺰ ﺿـﺪ أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ،وﺗﺸـﺠﯿﻊ إﻧﺸـﺎء اﻷﻧﺪﯾـﺔ اﻟﺨﺎﺻـﺔ
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ ،وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣـﻊ ﺗـﻮﻓﯿﺮ اﻟﻜـﻮادر اﻟﻤﺪرﺑـﺔ
واﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ ،وﺗﺤﻔﯿﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﺳﺮ ،واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﯿﺎت رﻋﺎﯾـﺔ أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ،
واﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وطﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ وطﺮق ﺗﺠﻨﺒﮭﺎ أو اﻟﺘﺨﻔﯿـﻒ ﻣـﻦ آﺛﺎرھـﺎ اﻟﺴـﻠﺒﯿﺔ ﻣـﻊ اﻟﺘﻌﺮﯾـﻒ ﺑﻘـﺪراﺗﮭﻢ واﺣﺘﯿﺎﺟـﺎﺗﮭﻢ،
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت دﻋﻢ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺳﺮ ﻣﻊ ﺗﺸﺠﯿﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ أﺳﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ وﺗﻐﻄﯿﺘﮭـﺎ إﻋﻼﻣﯿًـﺎ ،وﺗﻜـﺮﯾﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ذات اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﺒﻲ :ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ طﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺟﻤﯿﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﮭﺪف ﺗﻮﻋﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ ﺑﺴﺒﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ
اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻔﺌﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﻮﻗﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﺸﺨﯿﺺ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺳﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺸـﺨﯿﺺ
اﻟﻤﺒﻜﺮ ،ﻣﻊ دﻋﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﻋﻤﻞ ﺧﻂ ﺳﺎﺧﻦ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﻜﺎوي اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻣﻦ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
وأﺧﯿًﺮا ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺑﺤﻘﻮق أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،وﺣـﺚ اﻷﺳـﺮ ﻋﻠـﻰ رﻓـﻊ
ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎءة اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﮭﻨﯿًﺎ ،ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ،وﺗﺴﮭﯿﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠـﻚ اﻷﺳـﺮ ﺑﺘﻘـﺪﯾﻢ اﻟـﺪﻋﻢ اﻟﻤـﺎﻟﻲ أو اﻟﻘـﺮوض
اﻟﻤﯿﺴﺮة أو اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ،وﺗﻜﺮﯾﻢ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة اﻗﺘﺼﺎدﯾًﺎ وﻟﮭﺎ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻧﺎﺟﺤﺔ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺴﺎﺑﻊ  -ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح وﺳﺒﻞ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ
 -1ﻏﯿﺎب اﻟﻔﮭﻢ اﻟﻮاﺿـﺢ ﻟﻤﻔـﺎھﯿﻢ وﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﻟـﺪى ﻣﻌﻈـﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ،وﯾﻤﻜـﻦ اﻟﺘﻐﻠـﺐ ﻋﻠﯿﮭــﺎ ﺑﻌﻘـﺪ ﻧـﺪوات وﻣـﺆﺗﻤﺮات ﻟﻠﺘﻌﺮﯾـﻒ ﺑﺎﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ودورھـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻟﺪي اﻟﺒﻌﺾ.
 -2ﺿﻌﻒ وﻋﻲ اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺑﻮﺟـﮫ ﻋـﺎم واﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿـﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ وﻋـﺪم وﺿـﻮح ﻣﺆﺷـًﺮا
ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ ،وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﺠﺎه أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﮭﺎ وﺧﻄﻄﮭﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ.
 -3ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺎدي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻌﻒ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﺪﻣﻲ واﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﺪﯾﮭﻢ ،وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﺑﻮﺿـﻊ ﺑـﺮاﻣﺞ ﺗﺮﺑﻮﯾـﺔ ﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ وإﻋﻼء ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﺤﺒﺔ واﻹﯾﺜﺎر ،ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻧﺸﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎًرا ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ.
 -4اﻓﺘﻘﺎر اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺠﯿﺪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺷـﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤــﺪد أوﻟﻮﯾــﺎت اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ،وﯾﻤﻜـﻦ اﻟﺘﻐﻠـﺐ ﻋﻠﯿﮭـﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﺒﻨـﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ﻟﺨﻄـﺔ اﺳـﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺨـﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ وﺗﻜـﻮن أﺣـﺪى اﻟﺮﻛـﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳـﯿﺔ ﻟﻠﺨﻄـﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
 -5ﻻ زاﻟﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻻ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ وظﯿﻔـﺔ ﻟﮭـﺎ ﻧﻈـﺎم وﺧﻄﺔ واﺿﺤﺔ ،وﯾﻤﻜـﻦ اﻟﺘﻐﻠـﺐ ﻋﻠﯿﮭـﺎ ﻋــﻦ طﺮﯾــﻖ ﻓــﺮض ﻣﻌــﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠــﻮدة
واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﺘﻲ ﯾﻠﺰﻣﮭﺎ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
 -6اﺧﺘﺰال وظﯿﻔﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ وظﯿﻔﺔ واﺣﺪة وھﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺲ وﻋﺰوف ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـﺔ ،وﯾﻤﻜـﻦ
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺴﮭﯿﻼت وﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﻊ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﺘﺪرﯾﺴﻲ ﻟﮫ.
 -7ﺿﻌﻒ اﻻھﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 -8ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـﺎت ،ﻣـﻊ ﻗﻠـﮫ اﻟﺤـﻮاﻓﺰ
اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ .
 -9ﺿﻌﻒ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯿﻞ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺒـﺎدل اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ.

ﺧﻼﺻﺔ وإﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت.
ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 -1اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻣﮭﺎت ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ )(70.8 :86؛ ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة) :اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺎدي ﻟﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻼج واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ،ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة) :اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﻮل طﺮق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ( ،ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ
 -2ﻋﻜﺴﺖ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻣﮭﺎت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻘﺪرة ﺑـــ )(%80.1؛ ارﺗﻔـﺎع ﻣﻌـﺪل اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت أﺳـﺮ
اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺪرﺟﺔ )ﻛﺒﯿﺮة( ،وﺗﻤﺜﻠﺖ أﺑﺮز ھﺬه اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ﻟﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻼج واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.© 2023 NSP
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اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﻔﮭﻢ وﺗﻘﺒﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﯿﺎة أﺳﺮﯾﺔ ﻋﺎدﯾﺔ.
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ﺗﺮاوﺣـﺖ ﻣـﺎ ﺑـﯿﻦ )(53.6 :61.6؛
ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة) :ﻋﻘﺪ اﻟﺪورات واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد ﻷﺳﺮ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﯿـﺎﺗﮭﻢ
اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻋﺎﻗﺔ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ،ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة) :إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﯾﺮ وأوراق ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﺔ اﻟﺴـﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻟﻸﺷـﺨﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻟﻈﺮوف إﻋﺎﻗﺘﮭﻢ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ.
ﻋﻜﺴﺖ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿـﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص واﻟﻤﻘـﺪرة ﺑـــ )(%58.8؛ ﺗﺮاﺟـﻊ دور
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ وأن واﻗﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺟﺎء ﻣﺘﻮﺳ ً
ﻄﺎ .ﻣﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻏﯿﺎب إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻟﺪور اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﮫ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ.
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ﺗﺮاوﺣـﺖ ﻣـﺎ ﺑـﯿﻦ )(73.4 :85؛
ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة )ﺗﺮﻛﯿﺰ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ دون ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺗﮫ وﻣﻦ ﺿـﻤﻨﮭﻢ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ وأﺳـﺮھﻢ( ﻓـﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿـﺐ
اﻷول ،ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة) :ﻗﻠﺔ إدراك اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ( ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺧﯿﺮ.
ﻋﻜﺴﺖ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ واﻟﻤﻘـﺪرة ﺑـــ)(%78.5؛
ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ ،وﺗﻤﺜﻠـﺖ أﺑـﺮز ھـﺬه اﻟﻤﻌﻮﻗـﺎت ﻓﯿﻤـﺎ
ﯾﻠﻲ:
ﺗﺮﻛﯿﺰ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ دون ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺗﮫ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﻢ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳﺮھﻢ.
ﻗﻠﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ ﺟﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب أو ﺻﻘﻞ ﻣﻮاھﺒﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﻗﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺼﻮرا ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻤـﺎ ﺗﻮﺻـﻠﺖ
إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﻦ أدﺑﯿﺎت ،واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ وﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﻤﺎرﺳـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ أﺳﻔﺮت ﻋﻨﮫ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿـﺔ ،وﻛﻠﮭـﺎ ﻣﺆﺷـﺮات ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ
ﻋﺪم ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت
ﻧﻈًﺮا ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻓـﻲ ﺻـﻮرة ﺗﺼـﻮر ﻣﻘﺘـﺮح ﻟﺘﻔﻌﯿـﻞ ﻣﻤﺎرﺳـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿـﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت أﺳـﺮ
اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،واﻟﺬي ﺗﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻘﮫ ،وأﺧﺬ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﯿﮫ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
أھﻤﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿـﻞ ﻣﻤﺎرﺳـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿـﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ.
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﺄھﯿﻠﯿﺔ واﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ﻣﺜﻞ :ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺴﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻘـﺪﯾﻢ اﻟـﺪﻋﻢ وﺗـﻮﻓﯿﺮ إﺷـﺮاف ﻣﮭﻨـﻲ
ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺘﺄھﯿﻞ أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﺻﺎ ﻟﯿﺴﺘﻄﯿﻌﻮا ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻟﮭﻢ.
إﻋﺪاد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ إﻋﺪادًا ﺧﺎ ً
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻷﺳـﻠﻮب اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻔﺮﯾﻘـﻲ ﻋﻨـﺪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت أﺳـﺮ اﻷﺷـﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـﺔ وﻣﺸـﺎرﻛﺔ اھﺘﻤﺎﻣـﺎﺗﮭﻢ وﺗﺨﻔﯿـﻒ ﻣﺸـﻜﻼﺗﮭﻢ ﻓـﻲ إطـﺎر ﺗﻜﺎﻣـﻞ
اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﻢ ﺑﻤﻨﻄﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﻠﻮب واﻟﻌﻤﻞ.
ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻨﺢ ﺟﻮاﺋﺰ ﻟﻠﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ أداء اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻹذﻛﺎء اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿـﻖ
وﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﺿﺮورة وﺟﻮد إدارات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺨﻄﯿﻂ وﺗﻨﻔﯿـﺬ اﻟﺒـﺮاﻣﺞ واﻟﺘﻨﺴـﯿﻖ ﻣـﻊ اﻟﺠﮭـﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ ،ﻋﻠـﻰ أن ﺗﺘﺒـﻊ
اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮة واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أﻓﻀـﻞ اﻷﺳـﺎﻟﯿﺐ ﺟـﺪوى ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ
ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أداة ﻗﯿﺎس ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺠﺪﯾﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ،ﻓﮭﻮ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت أن ﺗﻘﯿﺲ ﻣﺪى ﺟﮭﻮدھﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻤـﻞ اﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻣﻊ إﻋﻄﺎء ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت واﻓﯿﺔ ﻋﻨﮭﺎ وإﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ.
ﻋﻘﺪ دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻷﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ آﻟﯿﺎت ﺗﻤﻜﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ وﺗﺪﻋﯿﻢ ﻣﻮاطﻦ اﻟﻘﻮة ﻟﮭﺎ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﮭﺎ.
وﺿﻊ رؤﯾﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ اﻟﺒﻨﯿﻮي ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﻟﯿﻔﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻣﺞ وظﺎﺋﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿـﻖ
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻗﯿﺎم ﻗﯿﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﻌﻘﺪ ورﺷﺎت ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﻨﺴﻮﺑﯿﮭﺎ ﻟﺘﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم وﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻮﺟـﮫ
ﺧﺎص وأﺑﻌﺎدھﺎ وآﻟﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ.
إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺎت واﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺸﺎرﻛﯿًﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ.
اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺴﺎﻗﺎت ﺗﺰﯾﺪ درﺟﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺎﻗﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﻣﺴﺎﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴـﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ.
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][2
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ﻓﺆاد أﺑﻮ ﺣﻄﺐ و آﻣﺎل ﺻﺎدق ) .(2010ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ وطﺮق اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .اﻟﻘﺎھﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ
اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ.
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ إﺑﺮاھﯿﻢ أﺣﻤﺪ ) .(2016اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺻﻤﺔ وﻣﺠﮭﻮﻟﻲ اﻟﻨﺴﺐ.ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻸﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ،
.260-239 ،(56) 8
ھﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻷﺣﻤﺪ ) .(2015دور اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ طﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻮﻟﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ،ﻣﺞ.62-1 ،1
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وﻓﺎء ذﯾﺎب اﻷﺣﻤﺪي ) .(2016دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت .ﻣﺠﻠﺔ
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ.684-631 ،(168) 3 ،
ﻧﺎدﯾﺔ أﺣﻤﺪ ﺻﻼح أدﯾﺐ ) .(2004دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻀﺎﯾﺎ رﻋﺎﯾﺔ وﺗﺄھﯿﻞ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷوﻟﻲ" ،اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬھﻨﯿﺔ
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ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺠﻨﺐ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ" ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﯿﻮط.14-13 ،
ﻓﺘﺤﯿﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺣﺸﻮان و ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻘﻲ ) .(2013ﻣﺸﻜﻼت أﺳﺮ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺘﯿﻦ  -دراﺳﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ آﺑﺎء وأﻣﮭﺎت
اﻷطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮت .ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ.124 -47 ،(5) 3 ،
وﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ) .(2008إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ أﺳﺮ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺳﻤﻌﯿًﺎ .ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻋﺪد أﺑﺮﯾﻞ.61 -1 ،
ﺻﺎﻟﺤﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ) .(2017دور اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﯿﺎدات
وأﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت)رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯿﺮﻣﻮك ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ.
أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻨﻲ ﻣﻠﺤﻢ ).(2014ﺣﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات .ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ،(159)1 ،
.408 -384
ﺳﻌﺪ رﯾﺎض ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﯿﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﷲ اﻟﺤﺎج طﯿﻔﻮ وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ ) .(2021ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻤﮑﯿﻦ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ .ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﯿﻮط.286-237 ،(37)3 ،
ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻮاض ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺜﺒﯿﺘﻲ ) .(2015دور أﻗﺴﺎم اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ طﯿﺒﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ،
.67-51 ،(10)1
ﺛﻨﺎء ﻋﺒﺪﷲ ) .(2020دور ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﯿﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.130-73 ،(152)20 ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ) .(2015ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر)رؤى اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ( ،ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ1437 /2/12-10ه.
أﻣﺎﻧﻲ ﻏﺎزي ﺟﺮر ) .(٢٠١٩دور اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ .ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ.356-341 ،(46)3 ،
ﺳﻤﯿﺮة ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎﺟﻲ ) .(2017رؤﯾﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﯿﺼﻞ .ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ-523 ،(671)2 ،
.611
ﻋﺴﻜﺮ اﻟﺤﺎرﺛﻲ ) .(2009ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ أﯾﻦ ﺗﺒﺪأ؟ ،ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻗﺪﻣﺖ إﻟﻰ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻄﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ظﺒﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي،
ﻣﺘﺎح ﻓﻲhttps://khair.ws › library :
ﻋﺪﻧﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎزﻣﻲ ) .(2009ﺣﺎﺟﺎت أوﻟﯿﺎء أﻣﻮر اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻜﺮﯾًﺎ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد،
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
ھﻨﺎء ﺷﺤﺎت اﻟﺴﯿﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺠﺎزى ) .(2019ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﮭﺎ ﻧﻤﻮذﺟﺎ .ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﮭﺎ.347-237 ،(120)30 ،
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺣﻨﻔﻲ ) .(2007اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ أﺳﺮ ذوى اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ )دﻟﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ( .ﻣﺼﺮ :دار اﻟﻌﻠﻢ واﻹﯾﻤﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎھﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻨﻔﻲ ) .(2017اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﻣﺘﺎح ﻓﻲ:
https://www.researchgate.net
ﺳﮭﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻮاﻟﺔ ) .(2013ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة.17-1 ،(4)21 ،
ھﺎﻧﻲ اﻟﺤﻮراﻧﻲ ) .(2009ﺣﺎﻛﻤﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل"ﻣﻮاطﻨﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت..واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ" ،ﺻﻨﻌﺎء.25-24 ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﯿﻠﺔ و ﯾﻌﻘﻮب ﻋﺎدل ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ و ﺳﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﺷﻘﻮارة ) .(2013درﺟﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ
ﻧﻈﺮ ﻗﺎدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ .ﻣﺠﻠﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷداء اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.122-105 ،(2)2 ،
ﺟﻤﺎل اﻟﺨﻄﯿﺐ ) .(2008اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻗﻀﺎﯾﺎ وﺗﻮﺟﮭﺎت .ﻋﻤﺎن :دار واﺋﻞ.
ﻋﻤﺮ رﺣﺎل ) .(2012اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ،ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ،اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﻧﺎﺑﻠﺲ 26 ،ﺳﺒﺘﻤﯿﺮ ،ﻣﺘﺎح ﻓﻲhttp://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=3469:
ﺷﺎھﯿﻦ رﺳﻼن )،(2009ﺳﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أﺳﺮة اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻌﻮق ﻋﻘﻠﯿﺎ ،اﻟﻘﺎھﺮة:ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ
ﺳﮭﺎ أﺣﻤﺪ رﻓﻌﺖ ) .(2006اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻮاﻟﺪي اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻋﻘﻠﯿًﺎ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻷﺳﺮي -دراﺳﺔ ﺳﯿﻜﻮﻣﺘﺮﯾﺔ إﻛﻠﯿﻨﯿﻜﯿﺔ
)رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ( ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻗﺎزﯾﻖ.
ﻋﻼء زھﯿﺮ اﻟﺮواﺷﺪة ) .(2011دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ وﻋﻼﻗﺔ ذﻟﻚ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺘﻐﯿﺮات
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻘﺎء اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ .ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ.224-174 ،(1)3 ،
ﺣﻨﺎن أﺣﻤﺪ اﻟﺮوﺑﻲ ) .(2017ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﯾﻒ ﻓﻲ ﺿﻮء رؤﯾﺔ ﻣﺼﺮ ٢٠٣٠م .ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻨﻲ ﺳﻮﯾﻒ ،ج). 329-249 ،(2
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺰوﯾﺪ ) .(٢٠١٧دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾﻒ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﯿﺔ.
وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺴﻠﻮم ) .(2020اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ أﺳﺮ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ .اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻜﻠﯿﺔ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﯿﻮط.352-316 ،(12) 63 ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎھﯿﻦ ) .(2011اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ أﻧﻤﻮذًﺟﺎ دراﺳﺔ وﺻﻔﯿﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ -ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ26 ،ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻣﺘﺎح ﻓﻲhttp://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=3469:
ﺳﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﺷﻘﻮارة ) .(2012أﺑﻌﺎد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿّﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿّﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .ﻣﺠﻠﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷداء اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة.58-37 ،(1)2 ،
ذھﺐ ﻧﺎﯾﻒ اﻟﺸﻤﺮي ) .(2006اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻟﻌﻀﻮات ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎﺋﻞ ﻓﻰ ظﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻮدة واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ .ﻣﺠﻠﺔ
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ ،ﻣﺼﺮ.316-231 ،(1)40 ،
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] [35ﻋﺎدل ﻋﺎﯾﺪ اﻟﺸﻤﺮي ) .(2014ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﺪور اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض .اﻟﻤﺠﻠﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ع).132-97 ،(12
][36
][37
][38
][39
][40
][41
][42
][43
][44
][45
][46
][47
][48
][49
][50
][51
][52

ﻣﻨﻰ ﻧﻮر اﻟﺸﯿﺸﻨﯿﺔ )،(2018دور ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻔﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ،ﻣﺞ،26ع329-302 ،1
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﻤﺮ ﻓﻮاز )،(2012ﺣﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﻤﺮ ودرﺟﺔ اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﻋﻘﻠﯿﺎ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ،اﻻردن ،ﻣﺞ،1ع819 -11،801
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ )،(2010ﺣﺎﺟﺎت أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وأﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ،ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ،ﻣﺘﺎح ﻓﻲhttps://trbeeh.yoo7.com/t6-topic :
ﺣﺴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﻄﻲ )،(2004اﻷﺳﺮة وﻣﺸﻜﻼت اﻷﺑﻨﺎء،اﻟﻘﺎھﺮة:دار اﻟﺴﺤﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ
ﺣﺴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﻄﻲ واﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ أﺑﻮ ﻗﻠﺔ ) .(2011ﺣﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻔﻞ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ .ﻣﺠﻠﺔ
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﮭﺎ.39-1 ،(85) 22 ،
ﺻﻼح ﻋﺜﺎﻣﻨﺔ و أﺣﻤﺪ ﺻﻤﺎدي ) .(2010اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯿﺔ ،ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ
ﺑﯿﺮوت ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ .469-454 ،2010/5/6 -4
أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﻋﺮﺑﯿﺎت )،(2011ارﺷﺎد ذوي اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وأﺳﺮھﻢ،ﻋﻤﺎن:دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﺘﻮزﯾﻊ
طﻠﻌﺖ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ) .(2015ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إرﺷﺎدي أﺳﺮي ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط اﻟﻮاﻟﺪﯾﺔ وﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى أطﻔﺎﻟﮭﻢ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻘﻠﯿًﺎ.
ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﯿﻮط ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ.157-108 ،(1)31 ،
ﯾﻮﺳﻒ ذﯾﺎب ﻋﻮاد ) ،(2010دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت،رام ﷲ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﺤﻤﺪ ) .(2020واﻗﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ "رؤﯾﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﯾﺔ
اﻟﺪور ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد واﻷﺳﺮ" .ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ.84-35 ،(52)1 ،
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ) .(2005ﻗﯿﺎس ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻋﺼﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﯿﻮم.
ﻣﺪﯾﺤﺔ ﻓﺨﺮي ﻣﺤﻤﻮد ) .(2016ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ) ،(ASEPع).431-407 ،(80
اﺑﺮاھﯿﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﻄﯿﺮي )،(2015ﺗﺼﻮر ﻣﻘﺘﺮح ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى طﻼﺑﮭﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﯿﻢ ،اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ) .(2013ﺷﺮوط وﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﺒﺎدرة ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،وﻛﺎﻟﺔ وزارة
اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮﯾﺔ.
ﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻛﯿﻞ ) .(2020اﻟﻀﻐﻮط واﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ آﺑﺎء وأﻣﮭﺎت اﻷطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ذھﻨﯿًﺎ )دراﺳﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻋﺒﺮ
ﺣﻀﺎرﯾﺔ( .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ع).206-131 ،(35
ﺧﻮﻟﺔ ﯾﺤﯿﻰ ) .(2009إرﺷﺎد أﺳﺮ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ )ط .(2.ﻋﻤﺎن :دار اﻟﻔﻜﺮ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﯾﻮﺳﻒ وﻓﺎء ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻮﻣﻨﻲ و ﻓﯿﺼﻞ ﺧﻠﻒ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﺮﻋﺔ ) .(2018ﺣﺎﺟﺎت أﺳﺮ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻜﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ ،دراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،(2)45 ،اﻟﻤﻠﺤﻖ.270-254 ،1
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